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1<'1 r..LIO CONI ~JG/

-+-

.,... SADL'lT Al:ELIA

-. COLO:::BO EZIO
..._ JOLOUBO 'S1iBERTO
'+

t..ol;~,....""

( defunto)

( defunto)

...,. SO'RAtTI SILIO
SORANI GARIPALDO
VI':'~QqiQ

SA'T)TTlT
~

-1'

3ADID'~'

AFFOR.TlnTATA di !?enedetto

PE'"PPRAD ACl-f! LLE
UEUPQRAD BEHEDETTO
T-lEl':PORAD Il!ES

BEli!PORAD

nnm

-+ SADUU ESTERHTA
~

SADL"J.T

SAt~

"R.Il,. A

rorlie
capo fami.-lia
figlio celibe
figl io con iuga to
capo famir:lia
r.orlie
figlio
figlia

+ PLAlTES SETTI 11A
<'A"''ml
? ?
-+

rr.oclie
ca ro farir l ia
figlio celibe

t.4ntll-

... SA DUN I SOLIN A
-+ SO'RA'-I "PET>PIFO

SADUN

..,.i,...lia coniu· 1
figl o celibe
figlia
fie;lia
fiitlia coniu£;/
fi&lia
.Piclio

con-r ::Sa}loite:cne Sadun ( vedi )

reel ie
cane ""a~it:lia
figlio coniu:Ct/
"l'!L!A uo:rr'G.
fie-lie coni ug/
mogl ie

e:e-ue Sadun Sat!Jdrina
4- CASTELLI Al!GI OLO
CASTELLI
? ? ?

CA"PQ l'N"IGLIA

fi"l10 C0:1iU<"e.tO

...- SADutT TE!.:!S70CLE
PIRAI:I 1TILIA
oAIJ<m CATILA
SA UN VERA
SA!HJR FR ~A

fatr.i,....lia
o ,lie

C!3.tlo

Fe-rrara

"I GLI A

PE'RGOLA AUI LCABE
a l<,irenze
~limY. SAT'tmr RINA di ~rapoleor.e

capo farniglia
rorlie

a Ror.lB.

T'E"GOLA PBALto

("i-'"'

+ RAVA ' BICE
-t- PE GOLA

fi&lio

? ?

defunto

"" PER'"'-GLA JOLE
SERVI A.-'"'I LIO ~i Beneretto
;:;ER\l!
? ? ?
SERVI
LUCIA.~O

( .1..A-t.-'
t~,·~J

SA ')Ul• AWlR IGO
3~X
~AD'TJ:!

capo famiglia

roglie
figlio celi be
rr.oglie
care fami£;lia
fic;lio coniug/
firlio c oniug:/
f'ar:'!i:-1 ia
r".oglie

ca~o

CAl"PAGUAHO

? ? ?

a Firenze

~UA1JCA

" ? ?

rnoglie
capo far:i-lia
firlio

"ADUN CORil"NA
Coen
? ?

og ..ie
capo .rani,.,.lia

•"ISUL
1'1SUL

8A

'~n\'r;I

SLA

r.-.oclie
car-.o farnir-lia

ar1 Acquapendente

PAGGI ALESSAJPlRO
PAGGI
PAGGI
"T'

~o:•n•Gj

figlia coniuc;/
fic;lia con U~;/

IGLIO

firlio

GA nm; Af'IRI GO
"I CAPUA LETIZIA
SA UN VERA
SA.,.,':rN 'D':;l~IAJ.'IHO
SA TJN EL'"'O
SADUN
SERVI
SADUN
SADUN

capo famirlia
"'OClie
fi ·lia coniu~/
... lglio coniur:/

figlio coniu"':/
1~1

Bl:NEDETTO d i .Na oleone
ELIDE di Pellegrir..o
!IAPCLEONE
LIANA

<:>ADUU RirfA IY PERCWLA

capo fami""lia
mor.lie
FIGLIO CO'TI'·G .
FIOLIA CO'.IUG/

., 1i'irenze ( vedi)

SADtm .AlH TA

l
!"'OCLe
ca-po ~arniglia
fU"'lia coniurata

-;-II S'SG1:I LEOlTE

DI SEG!:I LEC!TI TA
e in e:ec on de no "'Ze
COL01'"<0 Al!SEL!'O
COLOI'"BO Gil'LIA.'!O

"'

~

R-.,.

-r c-ADTn1 AR""tr=<O rJi ai!Ar istippo
?
?
?
?
?
?

( defunto)

c o fami,.lia
fig lio; coniuga to
capo

.,.~l""iglia

~oglie

'fielio

"~ispetto a1 'l'!'liei fi.:;li per cui oueete note aon r~datte la noBtra 11
ec e ndenza rie:ale a1 rami dei nonn1 rniei e di Amelia e ciok:
H ALOO=~ Salonon Servio SERVI
e 'f'""Jolce SA!>UN di 'Diodato rli padre
-+ !SACJ!-!E LAT':'~S
e ,.G!UDI':'r:'A SADUH :ii Jio:!ato -11 "AdT-e
11 "'ELIA=-+salor.1on Servio SERVI e _.'J OLCE SADUN
:11 padre
.... SALOJ:OH cr I n soLO SERVI
E
? ? ?
di 1 •adre

"'f;t.U.

~a~i

~ on

ricordati dai cap1etipiti rispettivi:
- -+ 1'")10'DATU SADUl:; di GIUSEP'P'E -+- ATI!lA!J LATTE.::i

-+- AnniOLO s-::q · r.,. SER7IO
-1' SALO!.:O:T ~OlTOOLO S:Sil.VI

'i-'E"EALJGIA

A1"'10LO

SE~ '!IO

di
SET1"'!l r ' 'lUc BA::I

.. A>WIOLO SSRVI "'" ~'"f\"
?
?
?
e:can.,ata da Siena ialla rivoluz;one
: xxxxxxxmXS~<VI :f~XXV.Ja:.YJ!::O(lOO( 8 \LOl:ONE ~
..,. G!TJSE'?PE SE1VI
..... r

SAcco

sE~w:

-+ GI UDITTA

;-

8AEllliON3
?
?

S~fFI ~

'=========.:=======
di prime letto

?

.., ..,A"P"PAELLO SE1:VI DET70
.,. PAzr::;rrzA
S"'Y'11!
r C'ESI :tA SE'l.Vl

BA~OH

ELVIRA S'SRVI

e con .,..,, LCS

'T

( vedi ) t1 'II

SA"""rr-r

(v(l.

'+ gA~PA'lLLO SE"'II ~-1
?
T

7
T"

..,.
..,.
..
'T

..,.

SERVI .:ie t to BOBS!!:MBAD
KUrSSTA SE'{Vl

a Livorno

PAZL..J·rzA SSR:Vl
CRS;,fi SI
r,.r nsEPP~ C1.~"' sr
'F'O'R.~illfA':'O CRE""'! SI
A"r~'SLO

.

":STE'U"TA

a Li vorno

!lUC::Q

!P:.:tW

;- EL\1 RA SER.l.VI
.,.. YISSI:'

a Pisa
'!VOCate

r;uroo

,.

SE1.V:. BALO!XWE ")E,..TO BOHSCIA9AD

lHSS!U

ia
conii.lg/
nubile
nubile
nubile
coniu.;/

fami~"

!"".orlie
capofami ":'1 ia
fi~;lio coniug/

ha apoeato a Livorno C0':1 prole
~oglie

e:uddetto
{de+"'anto}

AL'l~~O

-.. EDVIGS

a;

r.'!Or,lie

cano

"T

.,.. SE"1:Vl E'PESTA
C'RE:'ISI GIUSEPPE
..,. I'~GELO

"'lor lie
capofamiglia

fir.:lio
+"'i-;lia.
"'ir;lia
fir-lia
+"'i.,.lio

PU~'O

fJA 'l'RI ELE

ca Jofani -11a
·lie
f .blio coni..J.~/
figlia coniua;/
FI GLI A COlli "'G
figlia coni l-/

:r.10

"'i-lio. celibe
fi;":lia nubile
""111IlA nubile

~"R.l!l;r...t'\1

AllllLB

coniu,c:/
coniu::;/
C0'1I UG/
coniu.;:/

FI GLIO CO:!I UG/

\:,L~G"qA CR;~ISI

.,. C::!<::SIRA 5'1'§{ VI
T l"QSE' BUENO
111 US'SPPE ~ITE:~O
Emr:l!IA -uEtiO

u~lie

figlio
f l rlio
"I GLIO
""i lia

ca'!lofa.miclia
FlOC: lie
fic-lio co·'liU'"ato
f'icilia coniuQ:/

?

SALO~~OHE

CESIRA

ca-ofanit;lia

( defunta

c pofamirlia.
celibe
firlio C0'1iuc/
fiblia nubile
J'II'J.LIU

se..,.ue + Servi Ernee:ta in Cremisi
SI VI ~TORE
a Firenze
-+ "lTJS8PPE CRE~'lSI
( 'e!'unto}

fit;lio

~RS"I

,_ li'"''7.'I ~1 GIUSEPP'S

ANG'!::I.O co!l .,.. SERVI

")!

;mT:SSTA

-r~~l:!.o

c~libe

celibe

( vedi

')l l'lut>no non so nulla - Crflld.O che una dil5cendenza eia a Cecina o "'.ltro
p3.~se
"t"

della linea T{01!A - GE!.TOVA
capofu=ti 1 ia
ror::lie
f'ielio coniu /
fi&;lia aoniu-;/

1TI SSI"~ GUI 00
o1"!'0 1.::-~ G:n E. u " E. '''"A
111 SSI"f PAOIJJ 1.ABBINO

··rssr

PIERA

SEBVI A:lEL:'D

18. quale ha 3poeato
vedi)
re .identi a Livorno

fi.BH3ALOGIA
di
SEgVI GIUSEPPE
.,._ SE:1:VI GIUSEPP:S ~ · Angelo
+- c<B-qvr ISACCHI!: ;.etto _b canzaeassi
+ SERVI CESIRA
la quale ha sposato't" !G-1?~0 NICCOLUCCI
NICCOLUCCI
.... l"'l CCULUCC~
lTI JCOLUCCI
CC 1.,LU'::CI

..,. rr
. . . •rr CClL!JCCl
-

!GINO
t<>~.,_
TELE::ACO
CBO
G"E:!:"TY

~;~~~==;t.~ut.A

CI RO

Bechini (, iulia
VEZ:O •rr CCOLUCCI
T !!I NO lll JCOLUCCI
1 X>~!'l)QL!NI
"! quest ' ultir::.o ha snosato
~xr.:"T.OGB
a n1 tir:;liano
ve"!do i fi.-li Giovanetti
I'"'!.

I

ULI~TO

Luigi

+

ISACJHE SEnVI

't

~I OIA

ca>of r.;.i-lia
f'~ rlio celibe
FIGLIA COHIUG/

capofami -1 ia
f'!..~lio CO"liU'"/
fi-::::do coniu:;/
fi~; lia con u""/
capofamiglia
lie
... ip,:lio coniug:l
f" ·lio coniu,../

:""o

~oglie

=

ha avuto "'" t'!!QIA
e +- '":iucUtta- c· est ' ultirna lJ.a !lposato a
.... apoli un Ca:1toni¥•ugl i.e
capofaMiglia
~L~~~;b ::r c·Irro
( "efunt·:J}
l:'!GI..:O Ci:I.l13E
DARIA
a
irenze
fi-•lia coni.J.'"'/
..,... P;:li.Jl!A
~ef:.mta in america)
... i.:;lia coniw·/
'J:'ILETTA
a .:. irenze
fi-lia coniu~/
TI -;:~ERIO
a Roma
fi"'lio CO:iiu~;
SERVI

1

S:OI ZZI C"1110 DARIA
SA'IJIDT EZIO
di 'Hacobbe
SAD:;ru
'fjRtn!O
SADUtl VE~IO

''""'l'ZZI CH!l!O

m.:r LE'7'TA rr

sn! '3Zl ::::TITUO TIBEq!Q
...,.. LI ~1 :!:IE CART"(} SO
LIDIA
.!:AT,T"SR

a nona

r::or:;lie
capofa::"'li'"';lia

a

irenze
a F irenze

LATT .!:S

a Ror.1a

o~~

FIG:J:O COI!IUG 1

fizlio coniuc;/

( vedi )
capofami--lia
.,..,oglie
filia coniuc/
figlio coniu-;

FO~"~'lie

:-5Pl "':Z! C:TI:TO LYBI A
CALO' R~TATO

Geners.le L'1 attesa

di no~ina

c -.pofam1c;lia
figlia nubile

llt:ll'1)3
a::CCAROO

4-'"t;lio celi.~e
""'it;lio celioe
-~
con......ento
vaeta e nunerosa e la noetr a parentela se la e i con_
!'!i 'era nht'"U .:.1 ouarto .--:rado Corn:orende 1 noni : SERVI - LATT~S - SADT.nT - di r etti in linea r.t~•
e ·hile ed acquistati -.:ol Tl';~tri:-..o~'lio di ""'ern.1·nine :~:lC<X
KAPLAN - ~ - SA·nn""' - ~- on·uiE'l'O CALO ' - ''ER0:.9ABA:.U
31 BGEL - C!REtfi. SI - SPI ZZI C~-!INO - BUENO - UI SSU-~" - SOR.AlTI - Lli:Vl CO~T - C:~TTO!-!I - l"QSCATI - Jl!lllj()U - CA!KEB1l10 - SC11:RUG- - COI.O''ro BLA1T"SS- n...,..""'"'()RA"D - e ASTSLLI - RAVA ' 6: J'ISUL- Dil!BBmT:t.J- .. ri B.ltri
ii cui "J.o pe.,.so la traccia =
O~TTI~ll - PIPERNO PAGGI
Comprenie 1 norni acquista
Ol
"
. . sc.
~""'ZI - "90R=
TJ""S""Z1':! - KAPLAn - ~ - "DI CAPUA - SOSCHI UO - CUITTI HI - VI SPI CO'lli - S'RVl - SA'ltr - CA:ry.\GoTAlTO - SJ'IZZIC''l llO - PIRAl'I - eastt:LI.l ASCARELLI - RAVEN1TA - AYO' - CUP:l"SL - :OA'~RANI - VEROLI - CA''E qQ~3RT0

·JAC'EqiJlO -

'1 perdon tmo le dimenticanze !
'"'ol n-rado di cur:ini mie i o di o\melia oual1 fi,.,.li di fratelli o
··ore lla a "~--iano i nor.li
SERV! - LATTES - ( :.:.RETTI ) od acquistat i
SADUU - .!:HJE::::W - CR"S:.:IT SI - HI SSIM - SORRH 'uneroe i son 1 secondlj) cu-;ini o :"Lzli 1i cu.-;ini : EWI - LA"',...,:..:::S
sA......... - ~T"'"?ro - CNE"1 sr - ··r ssr H - SORAlTI - RAFFI - LEVI - PI PEmro - 1
"F'IO"Cffi:TT:Nl - CASTELLI - "1 SPI: - A ~CA..t:tELU "'OLT! DI C'"fl ~ ~ DIJ ....::··~ICA"'! I l-TQJ'[ f:
o S'i. ir:nora~ l

==============================

Per curiositD. poseo<1 esoere interessanti i p::trenti cr..e s-.<.:.nno
vertice della ;eneal o-·'ia- Praticar.tente i piU son d menticati o s.Q_
no lonta.ni 1a noi - e rrnncano rli ef ...ettivo interesseSon vicini e cari i parcnti d~ -r:..,.u .,..ecente e q:lelli che pur
li grado l"'"'a~r:iore siano reotati i!1 rapporti "i amici ~ ia e d.i. af4'etto '"'ovrebbero intereseare ma'""'""iorrnante i figli , quet parenti recen_
ti- c e sesuiranno l e ...,.enealo:ie future - Noi ALDO e Amelia Servi li d.Q_
V"'"er.:o un '""~ o~no 1 sc io. :e al lora des tina e no. sapuia!":"'.O cuan t ..,. d. ~
"'" uq:ti ucl ~.:unde fl:i"'" ' ;a- \~ ~ -tL ~ ~.
,.a chi ha tempo non aspetti tempo - -:: perciO lo scopo della pre_
!':ente m"'I!!OT"ia ~ r!_i lasciar"'-la traccia &r , J01 l=iQ '"' h·a - om ~ pia a chi iopo
"'i noi ser.ui tera la vita e vo.,.r' tener ...,,l.e .1-lla r~m':"'loria della nostra
~- pri:"na che 1 1 vela dell ' oblio cada ~ ·.oee u
s c n .-i - ~ ).,r ~· : .... edo sia ra'""ionevole e compref.!Sibile i !_desi1erio caro 4 1 cont.!.
nu<1re ed a1"'"'.a.re U.. l nome ~ SERVI ch'tt diecenderal, _ da no ina te""',pO imm~r.:.orabile Si fan:to lc -ev:ealo..,.ie Secondo la li nea rna.
3Chile - nc""l.e quella di GeoU fi:;lio •''.1 IJiu.:eppe co!":l.e a1 credeva , "':"larte d"il
Adamo e arriva a Giuseppe secondo 1 fi(lli maechi - attraversa!'11o 'i-iuda e

~r~d r~~~i f~e~~o~~ ~~~~~~~=m:~ch~~~v~d 1:n~~:a i~i l~~~~ii!~~~aJr!~o f~~~
tale ordine sia preferi to- "'-!ella nostra consuetudine e nerfino nella
no5tra Coe ti tuzione at tuale che non fa differcnza ~ra ma.:'!chi e femmine
nella qene ralit8. G.ei ca~ ~ p·,re limita in alcuni le poGsil ili
t:~. del le donne rispetto a que lle de~li uOMi!'li a pa~~i cond1zioni - Infifle
le fa:ib.i ,.,.lie se.J:uo.no il nome dei U~.a.schi di cui le mo--:li son obbli·:ate ad
a!'s:Jrn~rlo - r\nzi mi pare che in USAelo stato piU moderno - le rnosli si
chiat'l.ino non solo col co,.,.no~e rna anche col n o me de l Irari to- 1 on so e:e
questo eia inai"'"nificante per alcuni - per me c~1e son vecchio ed. al leva _
to con criteri antic:'li le Fani ·lie eon que lle dei mar iti - ''i·{endo in
questa opinione- o ee volete in quea•o errore( co·1diviao del resto da~
la r.l8.<::'1io ranza delle per~one civili d i buon sensof - riten~.;o c~1e non sia
vana ne infantile ne fatua la speranza che tt ienJ 1 H' PO "'""" di SERYI !
ik-4(~: ~

J

.......

SAT)U.tr AZEGLIA di Arietippo
"l SEG,'l
PACIFICO
DI SEGFI t!.A'RCELLA

mon;1 ie
capO famirlia
figlia coniU/'l'/

RE'. ATO
A i ~ apoleone
SA "'"llm CARLA ~. i ~I'! "".is toe le
A...,Tllr ·rA"'OL~O:FE

capo far:lirlia
.,..oplie
figlio celibe

-4- QA!l~TN

~"-""lORAn

IrES

COI"!e SO"nra

i tutti i di:scend.enti del l a stirpe
SADtm
cui ' fatto cenno 5opra co poco o nulla perc!\_
tanati
~UJlO

!!.AT3-::c.W 'li

Al~LIA

=

di nostra "Parentela di
eventi ~i '1.<.1"1!1:> allen_

<.. i

SALOYOU CONSOLO SERVI

C:olla prima r.1.0r-lie ha avut o;-A1IST0l)S"W eel i"1e e + "'iachele "113.ri tata 'l"i +\n_
~e lo Servi
( vedi )
r.o~lie...px)LCE

Colla 3cconda

SATThT TID .

SE'RVI

-4- ::\a.UJ:CKn! SI:!W !

U.FFa\ELE
COLO!!BO ELO"rliA -:1 ":lia

'SERVI 'l<iLTM
S~"I
IT'RA'TOUILLO
~.:s~ VI ADELrO
S7":1. 1ll .t;.I;I TA

~~~~.t~~i~
"E'1VI

,).>

t.,..;J...

BR"TITA

3~VI

ha

avuto ~ AF'1<'AELE

=

ca:po far.-,1:-lia
J~lie

( ''

.i1Giolo Serv1 di :;jal) :F'IGLIA coniu,::ata
""~: Sc 1)
~i ~lio coniu ·;
figlia coniu~ata

."RT)I LI ""'·IA Si!::~Vl

ca~o fa"!l.iglia
:"".or;lie
I·'IGLia
firo:l ia

Apparten~ono a questa rar.m in -rado di cur:;ini della Hanma. 11
Amelia i eer-uenti S3RVI ;
t- FLA'UNIO
~ nab'bino a Casale J"onferrato c·,e sposO un E?' l'U"':gia? e :a avuto
prole - figle e figlio Ferruccio..,. 'PELLEG~INO - a l'ontem~rano colla "!:.o--:lie.
-r CUHTINI ~ACtAIJD-14- avuto
i figii
~ER'VI
EU SA
t..:~E S:posO t:eppino SORAlH vedovo
11
11
SERVI E:.'l.LIA
Arturo pa..--:1 a li'irenze avendo prole
SERVI E·n'1:
Bonfis:lioii ::li r.errara
SE''71 EGL~
T',E'"'':'I ed eOCe una fiGlia LEA
SEP:VI Ei..DA
BALDUCCI
!enza prole
EW'I 3LIDE
BEl!EDET'!'O SADU:T 1)1 Napoleone ( vedi)
S~I'.'I ~LIA
a "Firenze ? ? ?
T li.ACRELE SEC!VI che !pos 0... COLO::BO LAZZARO vedovo 1a cui ebb erGILDA e
.,... AnSEL:'O di c·tli sopra=
+ ,:SS~'fEqAL'JA
che spos ~Fl aminio SORAlTI "'a c i e b e-rtJGO r ARGIA ~TRICHETTA
e ":'I~C3 =
Ar(;ia fu r-:o-;lie di AriUstippo Sa dun( V. i)
I ~ spos ~ Alessa!ldro rBl.GOLA ed. ebOe ELISA~ H'QlTU:HATA
e qQSDTA
.
.,... ~nome fi ttizio c ·.e S""·osO-o-Sci.lo :::lon Consolo SERVI in ')rime !lozze ( V, 1)
11
11
11
11
,. SILVIA
+ un SQRATI
da cui ebbe ~ EtTGELHA e+ GIVJOlTElA
+ E l isa fu moglie di-r-GEREJITA SADUN .,. ~:otNMbc. sposO un '~erlini e ..,.~
""" ~ a Roma
t- Za~ nia sposO Vi ttore RAVA ' la cui• Bice spos o
Ubaldo PerJola ( ved i ) i'" Giocon:ia sposO a 1 ~ilano un "'l·~zi da cui
;-- ~~~e una ""ic;lia ora .4.ef'unta ~ P!; oue 4-.tll am~ca cara della nonna

----------------~~~---

Pi/IGL/A"-'0- PClf\JI...J<4\\0V
llo l 18 ~1 SALOI:O!IR SKRVI di Angelo apooo 1n oocondo nozze DOLCE SADUII
di Diodato ed abbe da loll
22 ottobre 1852

AliGIOLO

•

o quindi

ESTER oho mor~ di pooh! ua1 •

DI ODATO oho morl d! 7 "nn! o SALOl.'ONE 1l 23 ogoato 195? poetumo•

Il x•.g! orno di % nnuc 1>. 1856· sor1ve Ang1olo Sorv1 • ru f a tale pol m1o
Jlad,.·e; glacchll non tl'"caando mla radre in oaa& ueoi ta per l a.voro 1 a1 pre11
con e8 11 f1gl1 ol e tto Diodato e le due brocohe dl rama par attlnger wqua.
L1 fontana trovavs.al nella. Pia.z&ett& del TeJnitiO in d1retta proeeouzione del
T1oolo ohe dalle logce di Piasza de l Duot!'!O

ocende alle. via. zuooaralli•

Gi otava. coetruondo 1l )alauo conal.glio ( de lle aouolt ) • dall'&l_
to dalla logse oa.lava.no a aUtta l o tra\'1 della fabbrioa• dando l'allarul
Prooooupato piu oho di oe del :!'igl1o11no 1l padre non oeppo evitare l ' ullto
della trave ohe gU ruppo la gamba od in eogui to provooblo

la ""rtol Ebbe

durante 1 d oloroet 1Dtant1 l a vietone del la. :f'am1gl1a rovinata : tanto l'a_
mava t ... " I l a torno

n• otema.•
2 a nn!

ee~IUente

l a. sua bell 1 an1ma

prem1o riserva.to ai lluonll Laooio

volO a godere

l a beatitudl_

Angio1o di 4 ann1•D1odato d1

o la ""glio 1noonaolab1lo per tanta pe:rdi ta inointa dol figl1o

loi!Ono•

Diodato • diao lA l.!e1!10r1a • r.:orl 1l

5

s.._

1uglio 1~7· dl J.2 e.nnl

6 eettemb.,..e 1876- mntr1eon1o d1 Angiolc oon Raohele Gerv1 d1 Salomon Coneo_
lo seoondo W\!"i to di Doloe • da out naoquerot
9 aprile 18?7

Eater Silvia

oho morl 1l 24 g 1usno dollo steaao anne•

10 mrzo 1878 • SILVIA o Poi SE~VI • SALVIJ!E

e AOI!ILL'l 100rtl tutti 1n to_

ner8. eth•
16 Aprile 1 8&'> Al!ELIA eoritta in anografo AUALIA

5 agoato

1888 AZELMA

3 asooto 1891 EIDIELINDA
30 agoo ta 18'12 l!ll>rto dl ANGIOLO non anaora qu<>rantonnol

.,1..., di 1!0.....,. ott 1nae4P1..,..nto .... al tri•
~a

., tto

lott<> d.1 corti Ort.n&i lG lote vi\c• o•,e o.(':>tlnto T>•r l'"ltotso. del r,oa.
tt

.,ell 'N!blente in oui c1 o..Nl4;UUl
·;."~ ~Lo

"""1• e •unorn.ne> lo uteseo

t"!R d!

~1eoolGJ

d:\\'lltna1on1 , lim1 ~to

All" c1n nan niU

t.o!lne~

~.~.cnumcno

p:~.·U:t"~lc.

C\ U'! iii ~

t)tO'JSQ•no~l

'-'.1.

OODT'Ot'teni

nello

to:..~ot~

a~ttt~··1•

~.:~

; " l •t.

~n~..

,_ft

m" qu1 oln.m

c!1:. Vi~Vt' C.Ol'l

t;'tk, d:t.oo ovn !:~n .u

1-J.o 1"G4t1'118nti , • c.a

~;ra.ncle 1f'TJOr't.~"tS:t.

"

c.c:l'!

- ,.follu v1oende d•lla 'Tit.l l'l.A. t:-ow la

~"""'ott'!\•

'1tJ't'l"jZIJ ,

:?u

rt.n "

~r. T\1 f

..,~, v·..,1":"! tuo-111

;>;J~f'etto ncco~dO

con

1""lC!

; .;.;caib1ltt 't':lTiwra , n-Jllo atJJoso

ct~o.

r.-odo ..

li:ltll!IGO

•ro tenut<> !»de "ll.a ru•G£Pla::iono o.1 f;ltt1,(1na'Tl.tnb111,cB<Iltt1:!1 <hll' o_

otn'l"nO ; t"1 tgnendo dltront• a qualll c:iuoto !'<•DO:lra t
t.~

i

ne.ca 111t1 hDl'l
no

f~tto

ovol~i

ser;.'\11 to

pt"~UII tn1zi.!).t1.,~

•1o!"lre:tl1.a~l•
~t~

ui uon

1'~t.ti. et<~ss1

1A O.:O,(.,"U•to ill

J'\lU!.t!l"l.l

•

pu.O

che

oclHl'l"O lttl

dn1

bone I •

;-rand! rtaJ.1

~

1ct:~ldtr1o

dt

'b~n~ i.n::~J?<l-ti•

non priva .a

cor~io o~ntond.o \•1

• di tfiUdll.l":i.!) 't4iol'BO il t.ono !li.o

;~ d~ lll

n0 11

'O.la tn.t11t:l1::t• o

elW f"H em1nti non anub"u&ro ttoluuo la W.a arJ\)Ott.nt1vt... fOrt"'G

spo:-~

Y'~·!lll

Opl_

1\lonc olte ant a1 eontt:lnta tl9l ])OOO , ;;'aoil.J'rJtU t:.".!.rG $Dl!<11n"'o.t.to t
~~a

T1ste ln.

1nfulioi'~

dal 3:t"'..:.uV.i

~-l~

c1 con po!lti (lont?"' • nl :'ltco'M':'t

clttr-U. fiV8TJt1 ,.,tl hG b•n•Jd.atta la .t~1.:.. V~IJt-.1. l!'3tllJfll:'1

-t:.

tf'l.O !11. "Jr.~ n.1utn.to "t. Vll_

V4"!"1! 112 1t3-00 I 'r.'e1.4Jl~ amioa ., Ol~fotill d3ll=• •11 t:l. ~ ;,t1~-:1 tn

!ell'! t\eli,rriOYJ~ p..'"'..tC!!""'I~
tl~ne

cJ~~

ohe non nclle

"':ll.l

ls p:rntlca

J')iUttCBto 1t$llS. fGJ.a d-2110 :e:'li!Eiie"a ~~:r~.11 C"'.:t 00i,\

ff]l&r&n?.:&

di l:d.t·!loolol.lv Pl'•t:J.az1on1..

In t•{,otattzo.t r.t"AdO-

7lio ai"• ,.bbi~> oreato l'Wimo ""ruh~ vivv. do. uo..o•e t>1 oon l'""l>>"tc ~1

oa~·uirs

la

R~li!':'iO"n-1

l:L '"O,...J"! 1-1'.11• 1n

pi<!ttl)

oon ell1Z""1to

U11~c

n~lle. coutan~a .

JA.iT- fA.\rt.1eOl"r'l l'U)l.

t"1BTAtt.o dttllo td3 1i._:lni <.ll"tl"Ui•

T.q'uoltO :\ IJU~l9 '!lilaoe liul rJ:wt;u~ tlu! !'NVrl e~;~ntt:;,ri• ol :t'~r..Yl. ne1.1'a:~
~ i7n.to

o'l'! lo otroonda• ed 1n

J)ri~

luOGt'O in qu•llo ta.·,!c'U.n-re -

nauol!!. • nti 11br1 "tt~otd.• • qulndi n:)lla Coci~t~
f"rs ... ed tn esee.

0

nroY».ndo e l"1y~o'Vttndo r~..

oh1> Or!J'Uno t'!trve tender. a

ntp;J.to~~-· 1 ..

~1 m•l!.~

nlzli ¢aOI'!l)ili a1,o e1on. et

':11 te~v l ' V.C':"'' p•t•f•Jttlbllo

11

JiO Tioto aho 1n CJ:Di to~ • 9 tn or.-n1 luoac • la huon!J. ro~l• ~ una.

al ""'"~" •d un
•

stu"" ~ la &\l.,.,.eur.... .obbeno Queot'\ ot va=h talo>"'> oon ~
taudtoo "01v1.r..n le. mctr"lO b"--n."l ., ttr.r..na q,uol!.~ 4 ' ocaco1one ,

b1.t1 d1.Taro1•

oolll!)<ln<Stat" noll• le!%1 o1rt11• !A Vertt.' d!vin<> ~l dn<> oc..n<>N , n· ol
fillb t~lo:":Jo1e.!"4 tnn ·n 1" eonr.:ecuon-tc dt:nnozG• m q~Jonto ~

S0;:'110

at

buor,,~

CJo_

am

OOSt!lnr.o. !,"' l e",c1 U· 'l>"~O 01 ".~veno £ll"l""U1r()• .,Ot"eh~ l 1 UO'CO o'ho ODtmndtl tiOll

r.atte , s0nzn.

tL"i.!l s~.n!'010tl~

Or"n.~o ~ l-

lgr gt

~

do~lo

t"~

11}

nlQ

dh..!iceltl:.

't:"tr...m

o

tr.r..'ll:l!i.r.:te

·r.1vtl 1 c!'. t

~1 vtv ~ l"c "!'!'!.

ot nttonttl. a v!.ol.a.rle•
conoioru:~

1'1 :'1"0pr1n

e l.J or\l!uaha

il Cl'.-rotc t'O"/Hli ocr"ffttrt&rn ; ltt print oq,.,..onColc

m:;-iLO •tr-~lo '~t~flt.., chro

en~'l

f'l:.lH.t•·•."""

ne1 r.r·l l"C.lnr.:::c.

lo

C'l

<::.o~la

:...e.A,.

c1.r..U!. •C'~UU a1 f'.~t:".b fll ;')1£'1J.;O lt )C")~. (rC'!OC"'J!Ii1.f:1"Cto t1n U!':C f'OGf.I,,CJ) a Chi!l

r.i u

o:-~

u~J.l;

·:.1 1,11 "'"::•: 1 f'"-ttfJ

...·i01o~. , ' b

~;-~~1:"1!1~ !"

J .....-,.:h.l

c r.:.ir>:

Ittvaoe r1oo .•t!t•

D

e t:"l,..,..

1~ .oe~.1n .

,~:"}"J.t"lJ'io

.....erv-,uto n.\1•! nort."l dt C'lt:..

e cl-t~ ,..i 'l"'M. 't-:-,I!J.,..o; a.~t rtntto!

' nd~o rn ne-n r:\~6'!"d.o

rt

r1".~~:~

nulln di

~OT!l'H!-11.1~10 ]')Q"""

in

11

•1' ....a.r& ,

ol~·

In otl"C.dft. d1 tJottu con

o.1t ~1 bl.abl CfJ;"'!t,snc1·· or: ... to •U non rr~U c!_to ?- r..nn1...

1 d1onv1t eJ.t:--ool oJ-.e a. 2 tmni 'TOll! c..nd3.l"'e o.ll'Ae116 1ntu.t1l"l pal'_
ch~

lo .t~~?e ...1J.Gi\~f:'l.~ ,...h1 rorella 1\2"~! .. ...
~Tell o ~, tO B i.r. :Pnl.n.~ 7.u

n'b ,_t""'Vtl cull n.

o~qe,;o ptZ~.r.o

1:::1. f,.,..,1.t.:lta.

dtloa~

Fortun t& C::..dWl .... 'i"<•dcv-:. CC':l 1 1"1.-;11: T'-43' lc'"""ino- G10m1'9da e ~-~Cleo 1 "onln_
mine

&T":\

n.

proeoir:o

na clle av.. ve '""do di
CIC~ O ..

l'"l. .:'~tr-.(" t'l. (

..~~l""V'l t'l",e::.-.1"0

t-"';10t:Sl"e "'l?e1n~ fl:"""..dun
~3nt1t-

"VC.,_.') )

"'..nn1)•

tl~r!.!" l"'tr.o ... aenz:."'!.

o•ecf:c d"tcid,.. ·to

e 1 ~r"! l'r.c.

s

<'t

r1!'etcre o!leooo

I d1aCOl"01 di oceu1o.....

v1c1n1 eli cn!!n mi. annno

i.!l ::~d·.J O..,e @S))Ot!i 11 t!OEii(,.Ol"iC ChC 10

tntonder ate

~~·1r.

~nlel.ct
~o~

s'~ 1 lf~t1BSI•

ricordo e he in

't P'l'"'Clfl cl:A tc nae.-nivo o rG:nsn.vo di e_

Dtl,..ui.M! r..l:--cndo 11 pl r'L'10 ritntcn.r.lftnto•
'tlflO

e1rca. ur..

~nne T'~nl::M!r.o

em

n.nf1 ~to

nd

~b1tnre

rH'!l T1Llr..z:3o .ilef'1)0_

ml 1n T1a Ct>vOUl'
TE~nten:no•

preaoo 1<> tWD1a11e de lla opOaa • 1T1 mot"\ pOOO p1!l oh•
'"1 t"()aBi col la ·~onna tnlce a .edere 11 funerale• • lnta.nto TOnl'Ya

do.l c 1olo l'a.c<>aa a

O&tinoll~·Io

to p?esoo una 'tott•ca localeta.coib mto o>adre oho ot.i\IQQV'.>

liJ.

pet• 1a a trada l:> prendovo tutta pOCo l'i'l'&I'A
dalla. :f'ie.,etn della oomer:-.. mortu.a.-rlo.

noll~

non &1'11t't0ttava. ral)lioa ui. 111{!1\.tlule

~Jl

at

opero di td.aoP1eordia , e con 1111 ,zento ohe
r,..,oo.rn1 a aaru.t• ,,n,to 'QOtuto O!Jt1nam1

&

ooll:l t:ann;::. r:n col :na.b ..lO non o "aM d.n cohoran.n t Goal obiJado:..1do pre 1 tanto.

"'alla prir-J

o non oo
u,J_l:J.~

fl"r<lll~

o2loni

!1ool..:tt:JtS.~>ll.a

S&•lt1't'O •JKJouo ciir' di osrt1 r.nn:e...:.1oon1

li :!'l.,"Ul"tlvo f'oo'\ q"olU noT11rott1 che ""llnT!lno ..,.,. la ot:rt>da

::aa.rp:: ... I:> 11 1·rVi·113VO s-oaot• quando ei 1"4tt-9VQ..tlO n.

~~1rt 1G'i""'

:U

-plo:-~1a

L"1 lUJtU:"tA

11 BO

~tt'l'3ZIJ.l""l

nellG l'O.!.

non conoesao.- Un alomo• oro toroe eui 7

ann1 t.li gti.i, • 1n ""o.1Uo a.l rtoolo d"ll'1 L: trtno oulla atto."\da dl sot to , "O! vonn•
1~ :JOG~

f 11·tto .ii tocll-.r'l"l
qua ohu era

I'HH!lE~!l.

do.l vioolCI•

a le oalze d1WT'tendom1 un oondo su un'l cora. d ' og_
u Qui venno qualowto pruftil.lr-os:o della mia OQll.ll,.a

piuttouto r.~r.:o.cile- cho n.!.noooib di far 1ntervon1N 1.1 !l8bl'lol non o i vollo a,l
t'i"'' P'Jt"'f•.O ni rnttoool cubito e. cor~z-e a casa J

A 6 ·vmi antr'l1 nello oouola alononttu•t• la er.tlOlA ls1"Ml1tlohe arcno t!!,

nute ti"!.llo .io ';ohio. l.'lt't&&

C1'lO ounw, le tre eup9r1ort. ,

,aa el....oc1 allA viatlua1za eli urer:t& SOrv1• l.a
aul,.u..or~el pala:;~o

lnoo~.ando

lflt prt.a

5 olaaoi o!"nno tutte 1n U'tltJ. cola.

dol '"• I . Canu1al10• lo -,-.rina dUQ tn dt,_e bc.;;cht lun,li1 .. 1 1'61

con piccolo 1nton-cl1o • a.ltH) duo pancho cGnt.onovano ((l.l 1\lunni di "'?e. .. IJ:a o
:~;&. •

on rioordo eli .:..vor troV1'!.t...,. ditflooltB nallo otatUo in or.1 a1 ora. fn.o,!

lG aocelleJ·<t•

\tlli i

0or.;p;'..(.."li.~

Olro ilcooluoc1• gv,io futluu .. r..·~bet'tO

Cp1z?~1~h1

no a ".rn:aado PAtJs1c;l1•'" 1 o.1utava la buonn. mrnorin.; e co ancoM ln roaaia: "TJ.
oo v1oo1 , or t·rQ. lo oqull(lre eoo 11•

~"'oi , sorTOl.ando ,

dloo dells tru olooai uul'!,.

riOu1 .,aeou.te a.llo oc ola cowrnat1tro• 1a tet'za col meotro Ln1din1 - o l3 a1.
t·ro ,!JO O:::Ol

.,Q.!1'ltt..-o

C?eO't1n1 ... -l:lppri•n nGl !'QlllZZO Pontt

ft

f'Ol nolla oa.!a 1.D,

to;•10J:'(l dollo ocuolo 1aPooUt1one( T>Oiol>~ oo ll' aeaun~10M 4ollo aio Tabla"

aei;rat.J.ri\l OOCI.tl.Jo.lo di t;auteld&li,'1ano •r~ atn.ta ao"lrrooal'\ la aouo111 "l":lsoh1l1
lhn aBpl'ol <11re

l !Wl!lllll l!: l CI\PICUL'l'O

- ..

1ll Pl'!'lGLlAJIO

C.Ml'I'EUIUOVO J.ro!IE det to llaloaa Ar14
OLPER
? ? ?
pie•nt<!se
J . s.
11vom•••
11'UlfAilO ROB::.lTO
•
SAII!lAlllvl JlARCO
""noziano
Ulllll!IO 11010, IoJOMl
? ?

1m10m:

CAliK!lllTl

DOI!A'!'O

asnn

A!IGBLO
lb"'RVI SAUllll!IE
llllAVl AZEGUO

Pll'lOOLA SAWIIlli ~

anpiaultol

di Cento
uwrneoe

"P.l7. AR'I'IJIIO
CAID ' GU::1'AVO
UI3EGJJ1
? ?

?

?

~lo«n•s•

LBVI llODOIJrO

11 VOIMO. .

l<.\Tni!.lONl l'lG'l'l • prtaedant1 • eecuent1 11 1886:

• B'JII'ORAD "'lCll".z.A"'GEJ.o • lllllll'OilAD

B~'!'O

• LATT;:;:J llrnEllli:'l''l'O • SPlZZlClll,

110 GAB'J'ONE • DADUII' ARTIJilO • DO!tA!Il E'!'TORJS • 801\Al!l BIXIO • COLO'"» ADlll.'"O

!llll!l!..J.

PI.GOl l!:!J:LlA • DORAlll DlllCE • DORA."'l GISCLl.A •OAlllm GlULlA• OA!aDI

RACll1lL!J • m!llVl CEOIIA •
G121JlSIA •
ItA-

SllRVl GlUSTllfA • SllllVI ll!UliM Bl!:!lVl EDVIGJI • ::ERVI

SJ;;!IVI DlllCJl • SIIIVl GISLA • GERVl ELDA • SF.RVI

~aLB

• Gll'lVl AZEI,..

GTmVl ILllA • SP.RVI BIAnCA • PWl<!OLA llCGliiA • PllRliOLA :ron-UIIATA •

It~

PORAD lllllll • COLCI!IDO EUIIRA • BI'I ZZW"'l!IO BAl'lllllA • BI'I ZZI Cllll!O lli!ILB • GPI&
ZICI!IIIO mlli.ll'l"''A • COLO!IBO GIUUA •

11 Tenpia d 1 P1t1gl1nna per 1a aua nat1 t1> d1DOo tra a no la Co"\1.
n1U ,..,. notewl•· 1noltH poneando ana la at11o aaaunta nella arahltottul'O
L 11 bnraaco dioarato (

cio~ olel

16oO) • a poneando ahe colla olo'tnziane del

Tempia la oo!!lllll1 ta • ..,. to,.,.to dn t•r.ot>O e aaea1 r1aaa-

11 'lion a dar "" con

tr1buto a chi ritione 't1Cah1a di aoaol1 la oo111nitl. pit1gl1anoao•
!tel

1886 eaiate'ttlno • una Joah1'91>• aeilo infantile• acuol& • -

aahil1• aoualo t"liBlbilt • aouolB d1 r9lig1one obraloho •Lr> l'iaoriaordia

..

1a..,.ol1 t1ea • 11 IIOeala't Zoche nia ( c n lllaeno 10 todel1

proaont1 al rito)

•Cla1toro • '!llbl'oteoa ob..,.iaa o ita11ana ptopria • Forno per tar le ....,sod
• b - rituelo •Utrio1•
ATTIVUA' • peohi '!lrapriotari 41 etabUi• alouni co-roiant1D1
gl'Onaglio•;l!llll!A- co.oio • !.ngrooao o """'1tattvro a1 aSnuto•o oartoloria- al_
cuni dedi t1 al pubbUoo • pri'tato 1"111•1!0 o all'inooan&MDto o i piu arti_

~1aalo111

o .... oalzola1 • o1abatt1nl• r1lecator1 dl llbrl• oellal • -tor...

aa1• lattonleri• oarti d& uo.,. e d&
CAilA~lllUl

donn~tal•cn-·tabbrl

•

• Vl,..ndo mltl in ptceolo apazto e 111111 t&t&Mnto• 1 pill

or.mo deditl alla •ldioenaa- o alla ironl..,. ed ancho 41 lllldtata ,..autaoon nocoaa..,.ia tendon!IA ad ollll.craro ed • .,...,.... d& quolle atrattazzol
0

S11Ci'TO lTO''IlTATlVIl AI. 1886

• Salo..,no oon !Attoe Debor,..ttcU Arcie.• Aldc •Azoclio•Anlta
• Ant:elo con S.l"'Yi Rachelo •t:iall 3ervio•Salv1nn.- Eeter1na •
t.ohill•· Allol1a - o ,.,.,..,. "'adun !blce• zlo rlattaelo s,.dun•o
rratollo Rartulo
• ll"lomno dotto Barone •flglia Ernesta
• 'trl.alll • 1'1111 Etelba • C&ro
u Al"l.Jtode!ID

-cooira oel f'ratollo uaocho
• "'>1r1ao oon ""<lun '1.obelo •t'lcl1

::.tou!'go• ·:rtn,...l'erl'111da•.<\d!Jl

Sl!'O

• (!1uot1na
D
Ullaeo con Eroollna "'o.dun •1'111:11• :V..rtmmta •1,...
•'3oned$tto oon Adolo Dobenedottt • t'11lll Attillo • Vltta!'tl
• G1aoobbo• oon Ror.tna Coro.nl • t1cll Oreato• eater- Terzicllo•
~lhde- ;rtna- l!enesh •£cl171(lG• fl!.roe • G1sla • ~1 ta o co
s;oa.to !"'o":"Ml -"'11a.

" ~:t~:,.:~:ranl

-

oalna • 1'11!11 V1rc111a - Linda• o la

m

• Ida

•Alle~ e ttcl1o lldolfo
• JKaroo oon wadun >lTira • 1'11!11 Iarlo • Sandre
• Polloarino oon Contini ~•• ralda • tlcll :;11a- .:lda- lll:l•• ~lioa
• ;;:llll,l1a • ,lido •Eial
• Ioaoco con Ciud1tta ll<>dun
• Tobia oon "'" ,..1 Othrta •flal1 Gino • l!Mlio - .11rnaldo• o pa_

• ~z!~z-~!nli~;;',!~rad

•apoleono •

:rml.nia • 1'1gll It'lloGuido
oon ";milia eyb b 1'1(111 llllnto• Garlbo.ldo • Golllnt
Isaooho con :Jor<>ni Consol" • 1'1411 Ra.cholc •Jlc1sto•Glul1aClar1oo •hbl'M!ino • ~ Corllla
• Giacobbe oon
Ca!)Uil •1'1al1 Aulett,._ Or811to• AucU•to Eelo • ::...,
• :S.nlll.l!llno con "colna adun • :f'll!l1o arrtco
• !>\Tid con Giooonda Ayb t1cl1 "-l1a • Cllno - 'littorto
• S"'.loaon" con "llrlohetta ? t ? ta::~:tgt:tx:liar '
• llnpoleono con l.ladun l!'ortuno.ta • ttal1 !lenodetto• T!ln;> • Anita
• Arlntlppo eon onnl Arata •
tell \rturo• •••aHa
D
])lriohotta • t1cll •.dina- :later- Bobdra • TeD!htocle
• :Fortuno.ta •tlell G1amond& • t.lllldoo
Jlloollanlolo oon 'lachole racct • ttcll Annlna - Joo1
~ DI>Tltl

BAIJ!li

~

"*""""to

;;,~~~~~b~ t;~~s.:1~fl:a?

•

Go:rt~llll.a

! !.,.,... l!ara
-

con ;1111& r.rcolo.

• DtodiJlto con !lettlna Camerlno • 1'1.«11 Jb!IOrl(lG• Bianca• Cortnna-

' 'OSOATl

"'b.-obortc•
• uaooo oon C:ater • ? ' • 1'1cll !Iori• Melina - ._torina
Antr1el1na
~ lln1'1'aole con Latt•• Analcllna •!'ic 1 Abr....,• ·oe~ •G:•battno

PAll810Ll

Bll!ti'ORAD

• Olueeppe con COranl ? Y ' • fll!ll Ou14o• J'ornancla- A..-do•
rottredo
• a~brlele, con Clau4llta A)'~ • flalla Al bina • oocnato Olaoobbe A~
• t•aoche oon Otel la lappa
• Fl~mn1o con P3c{:1 El'llinla • t1r.l1 J lchelancalo • Claudina
• Achille con Tortnn11ta ""''un - t1crll Jlenedetto • Inee
• IDJ.te

• Giuseppe • :aarooa111 • • altr1

OORAlll

" ~

• no-1rm col t1c:l1o Rah•n4o

SOanaano

• Ylaalnlo con r-enl ,o,.••a14a • f1cl1 Dlrce • il!'lc1tOtta
II A h - con 'fanny Del"Yl • tlgll Ettore • llgo • llantredo • Ulea
• Iaala con
? ? ' • tlcll Onaldo• e una t1al1a? e lllxlo
• Giuaeppe oon I•ol1na .>aaun •f111l1 0111o b ftarlbllldl
Ori7.ZIC!Ill!IO • Glaoobbo oon rperanza ~adenohl • t1crll• l'i<lftd"""" RAahele• L'mlle
.. Alfrodo • Do.muo lo
• G1us•l'l"' con tolla Tedeoohl • f'lcll All!IU&- <>utono• Dante•
OoVt>ldo• AnfTlollno con 081"111 01o1n- fll!ll Urnberto• lln>'la • .. 1ber1o•
l.,llotta • ll!'tt)lna
COLOll!lO
• ']lla oon "oaoatl ,.lrlas • f1~tl1 Elodla- ']lft1ra- A4elll0 - I"'L
~

drc • Alle~l,ne.• L•.na!'O con "aahele Del"Yl • f'lllll AneelllO • Gilda
• GlMobbe
• . An~:elo e f1cl1a :lena e ttOcll• s 1rlaa Y Y 1

• leacoho

CA!OOllrtO
PAOGI

• Ezlo con .lllltlla "'&dun • f'1c:l1 Erberto • r.1dla
• ;.:ua<>nlO con lleCl'& ? ? ? 1
• Rled.nrdo con :..ofla. ""apua
a 'lf'r.•do con f'l'l\teUo '1cl,:al'<lo e oorello .'n:>enr;a!'da e altn
• ea....ele con ''1ohell.na l"a(zl • f'illll An~:lollno • Leone
• llalo-• ~otto 1o1ala.!!!lno
• llal'ratore con tiaGIIl At:o,_ e f'lcll& Melina
• llf\lt1ele con oran1 a.rann • fiflli Abraro• !l!'turo• .nllia o
•
•
•
•

•
~GOLA

!JA!lllA1li11I

-

.

C&1JifA

-

Rlchettozza

Isacohe aGn Ceranl " ? ? e f'lc:lla >.4&1(:1oa
Onal<lo o sorella 'lllt'enla
nooln" ""'
f'lr,Uo G1l,.rlo
lla'l'ld Yo4. col fi.Cll E:loardo • >obo:rto • Gugllol...,

~~!.U:t!!:'.tachele
to rino•

Co. un • 1'1;11

o parente

'Odoli'o • l'1l1b41 ·to "ut_

Oa • lo• l.'Mllo•
.J!lloare • Ubalolo
Jol•·
• nooinM in 1..erl1nl
•. Pot"tun,.ta 1n A!'alll
• ~llolU. con BIIIQ! S.l"Yl lleel.na
• Ltonardo oort Glola ..or<>nl • fl.tlll '"!'latta • Thtl.Do
• t.ntziollno olet~lll.; n1ooa aonlla

• S:>lo110no con a.rlohetta .Adun • flc;:ll COl'tr&do-

l'OrtnlV • Jeercl taro no la l.Tl tz-D dl l.oel 1 ae~uontll
""IO lTOnno I GAOOllE LATT ;D
.. A!IGlOLtliO CAPUA
• 10 ill A.'lG-.ID SERVI
RAilBlllO :tnTi<l Prate
llio ·:to ''-~~ liA LATTBS di Isacoho
Rabblno 'l!'lAl1111IO BERV1

'o .to

A'lHl'I'O~"'

G:mVl

PERS<ml: DllLLA Comllll'l'A ' PI'l'lGLlABllSE E LORO ATTIVlTII'
PREDRCJISSORI•

D1

C~~&noao

SERVl 1

'"'• FL,.\IIJ.HIO • :tu '11r1ttore del "Vessillo Iaratlltiao • di baaale lTon:terrato .. e
continua tore dell 'EDUCATORE ISRAELITICO " di Tortno•

ANGELO di Salomone• fu t·aeatro della Banda noohia locale• Fot4ara:to -casal!..
re delt•lJnt Terai t3. I erael1 ttoa• n oe l • Vi oil

tolo slt1ooiloo di bonta

anpli~o.-por

Rabbino~

ou1 tu ..... to

do.

locale - e ti_

tutti OM lo

oonobberol

SAIDmNE dl SaloliOnem autodidatta• maeatro ed autore elementare ... fotocra:to
nru.aio1eta- tipocrafo- cantabile• padre eaeapl:1re '
ALDO di sa.lo•n• - inc•cn•r• - per 4 anni addetto &eli studi • pol a lla co_
atruziono dell 'Acquedotto Putt;! ieee - per 12 anni capo dell ' Uft'icio
t~tonico

munlclpale di Gallare.te - per 6 Dial a.j detto all 'Uffloio

teonioo Xunlolpal• di :lil ano -sezlone Foa natura•pe r 11 reoto in
com:plesa1Ti 50 anni d1 att1vit9. fu libero prof'eaa l onista in ince(:n,!.
ria 1nduetr1ale• o1T11e• idl"&Ulica- • pertioolarmente dedito alla

oon•ulenza teobtoo•l•ttale= Bbbe incar1oh1 di perizia • di f'* iudioe
s1a Jl•r aonto delle competent! r:tutorit.B. , ala par 1noal"1oh1 pr1Ta.t1.
:Fu

&iurato ed as•••• ore di corte d •aseiae ... e meabro di nu11.ero1t

CO!!IIlileioni co111mali • proTinciali ... goyernatlve ... con r1f'eriunto
ad or;cotti teon1o1 o tinanz1ar1•
ANGELO

ora

~

a ripoao a 1.::1 lsno-

di Aldo • incecn•r•· specialtzzato in elet trotecnica. - ha eaplioato

con crand• intelligenza • lodavole f'ermezza l a. sun. att1Tit9. nel
oa'Jil)O della 1nc•IP'l•r1a... 1nduetr1ale •aeooanioo. ed elettrtoa - con

mente apert a supern.ndo r;randi d.ttt1oolt1. ... in auasi 30 anni di a!
ttvitU profe•sionala-

Attue.lmente ha una eleyata mansion•

dire,1

ttva nel suo campo in uno del ptU c randi g ropp1 1nduatr1al1 a

Dawney ne:lt etatt Unitt di America on rialedeg

Le aua alte qualt

ta •"n a.rra eioura di ulterior! note'f011 suoce•a1!
APULIA di Aldo

=r

Inser;nante eltaentare • d.ooente pri vf.t& - in

ol tre 3i anni

d1 att1'11.ta noll'ino•cn,...nto e1

e onqu...

distinta qualo •12.

dnolo nol c1udiz1o dol euporiori- • molto di piu in quollo
del priT&ti "Oh• la riohiedono

Autodid&tta a1

del suo aaccio conaialio•

e tor-ta

un titolo di 1naocnanto della

ltncua tncl••• ohe poaaiede con parttoolare oonosoenza • E'
atata anche 1nseana.nte d1 fiouola lMdia • in Latino • in eduO!;.
zion& fisioa -ed aaaiatente d1datt1ca in colonie marine • Poe_
sildl alto 11 aenao della. uaanit& verso 1 bambini sottopoati

alle sue oure•ritraendo da quelli auoceasi inserattALl!ER'fO d1 Aldo • >'onto superioro • torn1ta di sol1111 otud1 • si

~

laureato

oo.merotalista "'lla. Uni '"rei tS. Boo coni oon pilni voti ., lOde%

-

!Ia attoso colla sua att1v1ta d1 oltro

f'essione m1r1tando11 st1Ma

1

25 Mn1 alla libora pr2,

f'asa distinta nella

l~e tropoli

loabarda .. aviluppa.ndo aeriaunta • aacgts.mente lo studio BaJl.
f'i da oui non ai ~ :mal allontanato con ~rande al""1!1.1raz1onH del

:tondatore• LaToratoro 1nstanoab1le trne da.lla. proteasione la
f ont• delle sue ma.cc1or1 eodcUafazionil I auo 1 r:eri ti persona_

.

)

11 han fatto del suo studio profeseionale uno del
d1tat1

1

?"~IClio

aocr!.

atiaa.ti- sis. per g:li inoariohi privati ehe ha rtoevu_

to • rioovo • s1a per quolli a lui affidati d&llo autor1ta BJ!

pertori aptJcie dalla lagiotra.tura •Untaoa a quest• :mohe la dE.
te

di

una grande comprenatone

ne ohe anioilla e oonoaoe-

generoea ouore

1

Attorno a lui

~on

TI!H'"SO

le peroo_

atminate opere

dt bene ohe lo rendono ca.ro a tutti•
SEPRIO di Aldo - nottore co.-rctalieta • laureato alla. , Boocont • con pieni
voti asuoluti• ha l!llritato anohw d1et1nz1on1

upeciali per cui

:tu a. Londra inTi&to dalla beuol& per approfondira1 in quella
iiijUiiftiiliilfti:Wittl 4iiiUWiidiiW li "lcua

1

nei coat.umi di quolla ottt&!

.;' sta.to eletto Utf1c1ale dl l Cor.:Jaiaaartato nella aouola
m111taro di Spoloto od ora ha 11 sra.do di Capitano di oo=l•-

anto in quel oorpo• ivi J.iUre <11et1na uendoa1 per l!llr1to • co•

ate.nza• • qualitli. ailitar1= Otttao oow:paeno socieYole e orcantzzatore di

t!

te e d1 aoatre ha seapre 1aputo aiJIP&tizzare in buona compa,
Nll;OaJIPO 1nduatrlal e te11111 C atato tmp••cato 1

oons1d.er&to raca-1unr;end.o la. qual1f'1ca d1 procurator•·

6 001nteatato I collabora.tore
dello studio d1

COD

ao.m~ro1a.l1eta

Ora

8U0081880 I Sodd1ffaz10nl

in l1bera

proroeaion~

ool

fratollo Alberto•
ITALO d1 Aldo =

~sompl.o

d1 ottime qUD.lita d1 1ntolletto o d1 oarattorel •-

atroaeslo d&lle. pubblica. ao uola p _,r la politic& taectsta•
nol 1938 dopo la lioenza
i n ec ucle JjriTate.

$

~:1nnae1alo• ha

oontinuato g li etud1

poi da ee- • ella caduta del rasoiam
~llano

rta.JIII'Iesao o.lla untve rc&t& de.:li etudi c;ovoo:11a.t1va di

1Y1 ottenne regolare lnurea. di dotto" in ohimica. industria_
le a

~

anni e. pieni vot1 lec:ali• ?fa an.o1oao d1 elenrs1 a1

portO neg li Stott Hn! tl d1
WiiiijiO'iiiiitit:JlJbiidHWiiiitiiif(tw

noloa1oo de l

.merioa Ul!:t aso all' I st1 tuto te.st
l~aaa.ehuttets

( MIT) 1v1 oon••t•

cu•ndo 1 d1plom1 di vaster e d1 Doctor in mato.llut"aia-

Ore. oi ocoupa. d1 ricoroh• a ll iaeara Falls con notovole aug_
eeeuo e ooneiderazionc - prome1aa certa di ul terlori succeali
OE:SERVAZIOilE = i suddetti Sery1 1'1a:l1 d1 Aldo hanno r.rovato la p•r•ecuzi_g_

na del fascil l'_O

a~:•

ha ins141ato la lora cnrrlera - senza rl!l,

scire a. tronearla- Anc1 11 loro oarettere n&turale ne

to r1nforzato; 11empi o v1 YO ohs d.a.1'&11ti ad un mle

e uso1_

sorge la

pooo1b111 tn dt un bone 1eyrov1eto I
ARlO d1 Azeglio "" e.l disopra delle co.,dizioni tamialia.ri den alla sua ten_!.
ca YOlontS. di esserai portato &J og;i alla laurea un1 nrsi ta_

ria di mtemtio a pura. con br1llant1

r1sult~t1=

....•rtezza di

aiouro a.Tven1re 1
ORESTE di

r: t acobbe o;~.

Aiutato net p t' h!!i etudi a conseuuire la. liaenza teonica.

( oorao triennala) •h& 1nd1 pruo la patente d1 oocrotar1o
coJIUnale eserc1tando le. fun z ione in opar• pie- a Pitleltano •

a J'eltn•at1-.t1eaimo per )ubbl1oaz1on1 • atud1 nella claaae
dei ••«rotari oo.mali • Fu poota • pubblioo poooio cioTO.nili
• Il llattino• edi to d.& Salocone BerTi suddetto-ha 11 mer1 to di

·)

aver etimolate le virtU de1 nuaeroai suoi tratelli

1

eorelle

oh• ha oollooato • dir•tto al coE'!ercio con buon risultatoi n questo

COHJIERCIO •

o a c.~o

t:i son dist1nt1: ilARCO

:t1gl1 • ora eearoanti a Grooaeto•

di Hatfaele e 1 suo1

GIRO di Azeclio ee:eroente

l11ranso-ATTILIO <ll i ll onodotto a Fironzo
T>ironzo•

a

- 3IR0 di Enrico a

LI VIO di Benedetto a r i ticliano• PELLEGRINO

a

~·on_

temerano- ANI'i'A a Pi tig liano •
BAll CARl

:a

D1 oocnomo

ISACCHE di

''''"**''

~AELW

di A.Zeclio

a Ftrenz•-

LA'I''I'ES :

~\b raao ~

ru :Jloel - 3et1l>a.... comm,roiante ..

auto•td~J.tta

- st1mat1aa!.

119 per la sua rottitudino o dignitooo oarattoro- Co,.b,.ttb por
la I ndipondonza naz ionalo nol 1f49 a LiTorno
TOBIA di li&COhl • u i la...... ~ l l"a18tro eleJt.enta.re EIU}'llriore a Pisa n<ella. Souo_
i:sl dirotta da llerdinando l"artin1 ott1-nto•

TU ll&tatro allo scuole I sraoli tiobo moeh1li d1 Pi t1cl1ano •

:rra.

poi Secretarlo comunale di Ce.eteldelpiano

012rcato ne1

biso~;ni

e n9lla difflcoltil. •

t:~.orl

ai ~ l1or1

ri_

aazio d1 anni

aereno ln plena 1ntoll1uensa. a Firsnz•AZZARIA di tsa.eohe= Autodidatta :fu ool!lt141ro1ant•- contabilt- ebb e car1che pu!!_

bliohe • tu Si.ndaco di r onhucentario - r:e. tutti etinnto ed

amato , solltc1t0 t10lte enercte
::~enza

ehe sarebbero reatate DOplte

la Btl& 1n131at1m•

GlBO di Tobia. ~ Talent• &TTOoato nel foro di Firenze
llANL!O di Tobia • oi

e d1at1nto

r:orl in eta immatura

nel prlnto impier,o td ora veGGto COD"iBSrcia

a Genova •
AR.llAL:OO di Tobta • ru pure a Firenze d.ed1 to al oommeroio

ALEARDO d1 Tobia "" ·..!OJm.lroiante in f&l"II&CIIUtioa a. LlTorno

I TALO d1 Azsario. = Hu
. ,

contlnuato~

dell'attlT1t8. paterna a

~·ontearcentario

NAPOLEO!IE di Azzaria - Fu in Penoil.,..,ia oolti'ratoro d1 funchi- orll II a Fi_

:renz• tmpiecato...
BimED.ETTO di Azzaria - EU ad .Arezzo coBMroiante

i n c:ener1 d1Tera1• ha oo!!

battuto !lolla guerra 1Ql5•l8
GUI:OO di Azza.rl& ... Rllovante oot:l!lerctante a Roms. in ::oner1 ell odil1.z:1a ..

E"RICO d.t Azza.r1a.

Arahttetto dietinto • riuaoito vincendo concorai

Ia;

out 11 Pi ano re,.. ola.to r~ di TGrni-

AZZARIA dt I t s lo• a ltrosaeto

e i mportante

l

tra

!:.'O rto in c;iova.na eta ...

groestata in l~:~cna.m1- l &urea.to in

ch1m1oa. !

LFl)NE d1 Italo

11:1

8 necoztante a Rom. in merc eri• o sim111

ro-TILDO d 1 I ta.lo• a.vvoon.to di
1181

,~ride

- in G:roaaeto , h.a laoc1ato la t • rra

picno Tiao1•o della eua r,:iortn•zza o de1. suoi auocose11

GIOflGIO di tanlio • att mutidsioo riuacito do ttore cot:i'llarcialiota a Gonov.a.

OANTE

d i tn.vid =

1! a Homa. otta.nte nne un pilastro de ll 'ebrai&IID teolot,';lco-

11 tur~:ico- poli tioo - Srittoro di notovoli pubbl1<ra.z1on1

~

maestro di color che ammo in quea to ca.mpo ... La pinnezza. della
sua luco intollottualo

c·i

f a aucurar da molt1: lunca Titat

GUGLI.EL19J dt Daytd= a J.tvorno fu r:a.eetro • pubbl1o1sta .. st1ma.t1ss iuo e d a.roato
A..ltiUGO

m.

Gug lia llli:) • l l'.ur€1ato a. Piec. in belle l • ttere .. fu :Agrmtario

a.e1

l a Comuni t8. 1srM li tice. d1 t.ivorno - l'Xlrl in giovine ttt8.
A!..OO d 1 Gugl.iel1!10 ;;: pure dot tor in l ette:re 1 taliane e rabbino tu A Torino
haza n de lla ooJNni te, ...
AL.lUmTO d1 Gwtltelmo

= :ru !'-.anc h.i s re a Uo va ra•

GUGU SIJ"' di A1"rico = Co1"'!!:8roia.l1Gta. a ··11ano in otttm poa1z1one

RTTORE di Arrieo .. a LiTorno JM.eetro di

~11ca

Co!.'DM rc1a l1 sta e. Homa- 2:1h in USA

ERBERTO di l'Ta.poleon8

a

JUURO d1 N'a-poleon11

oomme r oiante/ a li'iran.z•

- ci& i n US.A

HARIO di Aleardo - a Livorno ra.ppresenta.nte d1 com,.• r c1o

di

ELCIA

oocnoae SADUlf :
• ru profese:o r • di ma.te"!l&tJOa all 'tat1 tuto teonioo a Roma

di

• fu pro feasor• d.i medicine. lta;ala alla tJn1'"f'era1 ta a Pi sa

• EliiAl'lJifO di

T'Mtfl'OCLE d1 3enedotto = ine:eanore elettroteohico ••e~i imp1ant1 di di_

etr1buziona luoe tlttttr1oa a Lora.no- Piticliano - .:..w.ta
j

arg:htri ta. L1l:Ur•- Pont&lat:oeouro • minor1

ARRIGO di :Pen io.mino= Inc•c11ere OiTile• uff1'l1ale del Canto nella prima ner_

ra mond.iale poi 1npreaari.o d1 oostnu:ion1 a L\vorno
SAD111! DJIIII Alll!lO di Arri11o• Continua a Livorno l ' "ttl.v1ti>. 'JII\terna
SADU!l BLVIO di Arrico • dottore in •d1c1na • oor.atriatc in USA
ARTmQ di ArietippO • li'u avvocato a Yilano

di Diodato a '""Oiano • DAIIIJ!:LE

COliDIERCIAlfTI • :!lE!I3DETTO

di Diodato a

Piticl1ano • SALOI'lll!IE d1 Dio<la to a Pi t1gl1Mo • ROSil!A di
Daniele a l'itiQ:lisno o !!aU& llarittilM• IIAPOLEqjE di 8al2.

O!Dno groaoiata. a Pitigliano • ARISTIPPO di

SaloliO~o

a. 1"'!!,

c1ano e a Rol!ltl e a Firenze -AJ..reRIGO di Diodato a. F1renze-

.

.

IL7IOOATI

V1TTORIO di David • alle :U.rrovio

a

co~arc1o

• DIODATO di Daniel

11

pr1mto- a ra.noiano • a 'Firenze•El!liEDET'lO di Na•

poloono a P1tig11ano col padre •
RnfATO di N;.poleone ,. fu dottore in

a~:raria-

conbn.ttente decorate nella pr1_

:aa. cuor:ra Ii"t"andlale• diresee lA. az6,nda. a.crloola di Acqua_
p&n~onto

AiUlJIO
DANIELE

d.i

•

-

ru a V1ar•cc1o cot!1Mre1ante

• a P1aa ilitpi•.:ato 'rivato- teoe oon Garibaldi la uuerra

~1

di
ICILIO di All!adio.

indipondon~a

d' Ital1a

= l!ue1c1st&

ODOAR!Xl di Amadio

* Incocner•

!BACCHi:

• FondO ad Acquapendente l'aziende, co'!MI.eroial e tesaut1

d1

NRRI di !lace he

~

oontinua.tora dell ' az1enda p!!.tem&

AUGusto di Giacobbe• a l'irenzo • a P1ti;l1ano

uoreit~

l ' azionda di

lor.~

EZIO di

Gi~obbl

= a.uto4idatta

tu tabbro••ooan1oo-ter roTilrl• tondO la a_

zienda lecnam a l'irenze clandole ooapiouo •v11uppo _ con_

ti-nuata dai fl.cli
ORESTE d l G t ~oobba • a. Latora ne"o~ia:nte in cener1 al1•ntari

IJVIO di orast1
1181101•
llllft't'

c11

Nocozla.nte a Pitlcliano

a

d 1 Auauoto • iapioca to di banoa-

oo~:Do••

sPizzxc ~nno

C013li&RCI.£!T I

1.!A.C~LLAI ..

R

• GI USEPl?E d i G1ac obbo • Ang1olino

Giacobbe di

di Giaoobbo- AI.FREJJO di Gi..ao"bbo ( T1 tt111a dol naz 1.... )
TIBID\10 di An&iolino -autod1datta fu oontabilo a

Roma o pot nella ditta Po_

ruechetti di Homo.•
di. 'r1bor1o• a. Atur.a im.pia:gato nell'attivit.S. ed1l1z1a•

AtTm

GASTOJJE d.i Giuseppe .. f'u 11'1 Sarde.rna. neuoz iante di bCistiau da JI&Oillo

J'ADER di Giuseppe - n.rc hi vlata. di ::itato a Vene zia• Vi ttima. del nazi am

di ooa nCIJH liORANl :

UGO di Flar.rl.nio

""' a Firenze t\1 avvooa.to 1 g1ur1ata ,11 [!rido• a.utore di pu£_
bl1caz1onl• :f"u 1)8putato al Parla.JIIInto pttr Soanuano•

TJGO di "' 4.bram1na-:s:Gross1•ta.

:1 F irenz ~

di f'erra•nta.

lAlU O d1 Raiaondo :a a Pirenzg 1 poi a »l lano • oo.,.roiante

UGO dt

T~a.i?Wndo

V.OSll ' dt
EEPPIJIO

tT•nae .. 11'\":plectato dl Banoa

• Celebrato mtbbino a
41

GIUSTI!IO

di

• a

coc:nou

dl

Ro~

a ll'Apiecato al Tribunal•
l'flf!'liAgato statale a Leco•

=:

COLO liro :

AlfBED"' dl Iaz'!':e.ro• i"llltcna.u:o• poi tmpiegato ra.cioniere a RoM - oo111teroian_
te 1vi - pubbllcieta di coal ebr!l.1ohe• ora in Israeli

ADEr.t'D dt Eli..., raoetro o pot dtrottoro didatttoo olo•ntare• dtetinto 1
ALEBB.AllTlRO di Ella • F&f'ioniere - ll li'i lano • a r onu.lo hi• f u -,1 tti- dol ll&ZioiiO-

ln•ernante .. lnduatti!_

GIORGIO di Aleaaandro • a r onza ayvocato ed ora industrial•
PIERO di Al•e•andro = 1nc•cnere a Y-onza
•Rac10n1ere banoario a Sorano

KUGENIO di

!fiCODEH> di tazzaro' proteaaore di lattare a Roll&...

EZIO di IHusoppo• lleaozianto a P1t1cl1ano • JJo.noiano
GIULIAnO di Anool!oo • Incegnoro a llo.,
3AJmELi!: d i 7laT1d

• Rabbino capo a Livorno - clotto insecnante

J'OS"EPJI di .Ja;rm'! le = Pr oteide del Lioeo nerchet di
scuolo ia:ra9li tiohl di

l~ilano-

1~ 1lano

tu Preside delle

durante 11 taacismo• or,1.

toro - pubblio iota• obra1ohta

d.1 OO!ftO•I PAnGI
~ r1pol1

nol 1886

GIAli!IE'!'TO d i

• n irottor• dUlo aouolo 1 taliano di

E:OOAROO di Da.Tid

• Dottore in med1o1na a Vo :-ano • a

HJBErri'O d i Llavid

etComneroia.nte a t'itic liano• pre oida nte della Univereit8.

.:.~ iena

1sflul1 tioa •

..

l_)

OUilLl EL!<O d1 lhvid -

r&~ioniere-

oallic rafo

llARIO di Edoardo - a-.vooato d i c: rido a 1'1 lano- Poli tioo

GIO RGIO

di lldoardo• Dott4ro in r.lldioina a llapoli-

SALO :Dim

P commerciante a Sorano

d1

Ji'lmBERTO di Sa lo110ne• COBII r oiante a Soansano• ora a 'f.'irenze a ripoeo

ARTUr10 d i !aniele• A Baline,•opo a r trenz•

ootrm~ rcian te

d1 Arturo • Incecn•r• • a apatriato in USA
OSVALDO di "aTid• Autodidatta- co11r.0ro1anto- T1po~:ra!o•od1toro a P1t1 r liano

e a F1renz•· aaa1ourstore
JIARIO di 01T&ldo- &'I'VOOato a Fir1nza ..

11-ASTONE di OoTaldo - Continua a 1°irenze l'attivit&. patorna

di o ognome Pl!RGOLA
SAI.OilON E
CORRADO 41

d1 Eliah&

a

necoz1ante a P1tigliano- • capo oulto 1T1•

Salomone ,.. Usoiere di Tribunal• • aorto ciovane

' ' II 'r E R IT 0

RAI'O

D1

ALDO

LIITTCS 11!ACCO D1 Ab1'llll0 c , r ,
con
SAro!f GIODITTA dl D1ocl&to-r.oa11o
LIITTEil AZZARIA • 'l'Olllll • ATT111llll • no/ORA f'h;ll
l.A~T!:fl

d1 Iaaoco

AZZA:UA
ITALO

oon !lSl!roRAD llR'1111A

llAPOLIIQ!Jl

ER"INIA

EU Dll

con

Lt\!Tr:s 'l'Q'QIA d1 I!!~CO
"lllO
!!Aruo

~1

"laloinlo

GUl!lO
E COil !lAOO:l AlllllA 41 llenodetto ( 2" let to)
II;}IEDlJT'!'O
ElmlCO

AR!.tAL!Xl

SEnVI OTTAVIA d1 Haffaele
1UllA

All:AlUlO

!Attos Annnin b morto oelibe • tn•toa Doborn min l'adro ( vac!l.
a~~~

LATT :S 1TAL0

0011

di \:JD3r'1t>

l'lllllLDO

LIIT'rEil !lAI'Of,Ul!I:; d1 llun!'in
:m!l1lllTO
TATT~

''AURO

d1 Azsaria

a:r>oao M. Arezzo

.u~arla

LATTEB B':l!TEllS"'TO di

colibo

d1 k:"mrin

':I.t'Xl

per

:wtuo

di

adl>~ione

~ob!A

od obbe prole • .,.... dotunto

defunto
~ubln

COD I.I\T'r!'lC GlUO dl
&1UARl!A

co:'TI!ll I x.m:

con

llo !'10:10

Lina.

LIITTEB All!IAUlO d1 <'Cbh

COil

.:1

"orreroce
:.1ronzo

IJAUPAGl'IANO D1 Al!CA

t!enzs prole
LATTJ;S 111.".\tlDO di
IIARIO

LAT'rEil

-

con ONlTEI.YJ:

~obta

e

'\Z7, '\"=tl

~

A d i 1 talo

LaTTI:S 'OlAllA

LATTlOO EIZ'.A

di

1vorno

IJOM."ll UVIO di !!atPC>Ildo

con

1r0rtc eal1bl
CO"il

M o.wto prole

41 1 talc
A"'Tli.lO

)

A'>A

un& fieUa

RillA di 'rObin ;
GlllO
J'T\.\lTCA

LAT'rl'lll l'Ol'llL!Xl d1 1 hlo
l..ATT~

EL'BAYIO

G:r'l;l.lUC'!ll'O Ulll=rA di AnglolO

ll n"bilo o. om

MTTES E!!RlCO di Azzs.rln •

LIITT ':3

SO,lCTU1TO OTTIL!A
d1
D1 All A
1l11lA

con
EI.Iltll

mnnc-

LAT'r ll :!1"1 ' 14 1i ''l::arte.

I.~TT1'13

LEO!l1l

AZZIIRIA

ocn
cel1bo

L'lrC!'Ze

a Po=

"Tlllp1

·: ?

AXAllELI.t llliGllTA

di 1 t:•lo
COD :rlCIJU:ITllll
hA due t1c11 e1ovnn1

d1

' ?

T.ATTES J3Ll!ANO e4 altrl ·'1 I talc !"'rtl btlllltl

colibe a Ro•

a nom

eon

LA'r'r -:8 JJATJRO 11 !'apol.Gono
dl IIBpoloone

LA'r'r :;a

con

Ll!IA di >;anl10
GIORGIO

GINO

dl

~uo

l'IPIDlllO CJ::3Ant

a llapoll

<11

I.Atm..\

~.leal'dc

LAT'l'ilS 14\ltiO d l
BORANI

a ftl'Gnze

con x••'Vl !IO!lOLI'O

LAT'l':;& JJU.ANIIA dl Gino

l'trlna

a Flrenzo

t ? ?

" ublle

con

a. Llvomo

41 Ro•

!U.Vl':il!A JIAR'rA

con

oi1 U 'rio

• T1.ronze

PRBDECEGBtlRl

I.A!tll AlJ:lAl'l>

oo;1

, IOA·1{)_0
J.ATT :S -.A·Il D

' ? ?

41 Abraa)

ou.rllelM

con

llA!l'i'F.

GAJU:rJAIJ)O

dl A!J,....,

~o:JE'

~1 tl.eliano

MrGIOLil!A

di Livorno

? ? f

o e"" J"'tLIA A'YO'

LAT'lllll ANGOOLIHA
LAT~il!l

"1

"'\11\'lll

J.l'll!Y

con 11JU11AJILE JtOilCATl
A.'l".U!I:TO

::>ALAnn-o

eon

GOOUEJ.lll di !),'rid
1liU Gtl
AlJJO

..

)';~ O~A..'ll Ill~

Al.lll:.lTO

di

dt

ALOO!JGillA

d1 DaV1cl
oon CU!llZL rr:A d1
'" ttvuto """ fl;:;lh pol'dute nub1l&
T.ATTE!l !lAllll14.T.IXI

di ll:lVld

. 1 'I

rleatlna

LATrE3 JEI!NY d1 Da.vid

non ob plu nulla
di RM'fe.ele
ho. 'VUtO

• OSOA'l'l WilE'
"OGCATI

oon

prol~

'A11A'rl'l0 d1 "·o.t"...,lo
oon
ha n-.uto un ficlio ra,rlonio,...,

con !\ADtll Gl S!llNM

IIIGCATI A:BR.UU dl. Tlnftaele
D& IA?"l 0

LAT'lll A!'JllGO

3Dl:'.LIO

di

C~llelii!O

TTOIJE

o

LATTJS ALllC!ITO

d 1 Cu:-;lielno

o On

f ?

hA awto prole • ei portb " lloY&I'Il

l>ntA

di GueUel!!o

con

ha ·tvut· prole .. at.."'. a ":'ortno
o:JOA'l'l

Plt!.«l.iano

11 C1l"'l1elllb
aon
? ?
1m nwto fifrll • o1
pol'tato " ''orl.no

LATT ;& AT,IJO

~

? ?

con ':RI'IriA 'nN)TJ: tlt •.n·1olo a U vorno

GUll !.I et.;'()

LATTES

<U

r:l.'M

UL:il

i'i;l o

di Ulbntino

? ?

11 vomeD&

torlnoee

e mortO

lBIIOiandO un ticliO

srto oelibe

1-<0BCATI l!ElllAUNO di Abramo
- )

prole

ha

l'OBCATI ULDA

di

ooll

di Abr.._

lllBCATI Blll!LIO

oon

di AbraiiD

lllll!l'ORAD

a LiYOrno
? ?

ha prole
di Abr&IIIO
oon ca.,.
Ti ttim dol naziiiiD

' 'OSCATI ELDA

La :!'allliclia Badun

----·--

e della

IIlia Nanna

? ?

oho

puro Nanna di .W.lia(Dolco)

1• letto

SADUN DIODATO d1 Gluooppo
con
? ?
lH21IAIIl!IO
RAn'AlLE
GIUDITTA
o oon LIVIA PAGGI
DAIIIELE
BALOIIONE
DAVID
DOLCE
Elmi CliETTA
SAD1111 BEIIflAlllNO

2" lotto
BEI!XJJETTO
All'l10RT1111ATA

non ao nulla

di Diodato

BADON RAJ'li'AELLO di Diodato dotto zi' Rt:!'ollo

e 110rto

oolibo

SADUN GIUDITTA di Diodato

oon

SADUN DOLCE

con SALO!alll SERVI 0 Bl!RVI
oon SALCKO!I COIISOID SERVI

d1 Diodato

UTTES !SACCO di Abr&lllo ( Todi)
( Vodi)

RAll'li'AELE

SAJJUII

DAIIIELE

di Diodato
Elmi CliETTA

ROSINA

A!IIIINA

SAJJUII SALOJD!IE di Diodato
ARISTIPPO
NAPOLEONE
SAJJUII DAVID

di Diodato

oon
? ? ?
DIODATO
o oon RACHELE PAGGI
J ESI
110RT1!11ATA

2&

lo t to

con ElmiCIIETTA
? ?
AJIELIA
ISOLl!IA
oon EIIRICIIETTA Al!O '
VITTORIO

o oon CHOCONDA Al!O '
GINO

1• lotto
2" lotto

Al!ELIA

SADUN BEI!XDETTO
d i Diodato
oon
:!ORT1111ATA ADIIIA
ESTERINA
SADUN ElmiCIIETTA

1• lotto

di Diodato o 8ADml

BERVI RAll'li'AELE d i BaloliOn Conao lo
( Todi in aocuito)

EIIRICJIETTA PERGOLA di Elisha
SANDRIIIA
TEIIISTOCLJI
All'l10RTUNATA di Diodato(non so nulla)
oon COLOI!BO ELODIA

d i Elia

51 rlcorda oho ABRAl!O I!OSCATI di Ra:!'ta olo in aocondo nono ha awto
SAD1lll CORILLA di Ilaooho aonza p role •

s•cu•

diacendtnza fti Sadpn

SAllUII ll!IRlCHE'l"l'A 41 llolol1elo
COUIADO
!11. 11111

c on IAL01IOJI1I PS!100LA

AIII.LCAR!l

JO:LE

41 Elhhlo

llBALDO

TllODA'I'O
41 J)aniele
con
CAIIEllUIO llll'r'l'llfA
41 ~euelo
AltWOO SIA!IOA 0011l!INA llt.~.Ol!mt'I'O SU7F.IIlA OISLA IO:t.:l o
J'I.ORA A!!GlOJ.lllO
con SAilUII l!lllll AlUliO

d1

41 llolol1elo
con Vl'l".rrRlO SOITRUG
al.llono duo :l'f.all

d1

d 1 llan1olo

BADtll ROSllTA

• ?

ARJUGO
SADUII Al!lflNA

ba

SAllllll JC:Sl d1 "'nn1elo

con
oetza prole!

!ll.llllll FORTUNATA d1 llnol!olo
lll\liED:l'I'TO
lllNA

(llndun llapoleono)

ARTtrO
NAPO:LE<liE

AN1 'lA

l.1 DIA

vedi copra

di Salomone

oon COLO!,IJ!O IIZlO
mrt1 a1oVIlllettl

SAilUII 1 SOJ.l!IA d1 SalloOne con
S1 LIO
GAIIlliAIJlO
SADJnl VI'l".rrRIO d1 DaYid

h!l awto :l'lell

'*'*

eon Ill.anee

oon

41
dl Lh'omo

SllT'"l:IIA

Olno e SAOOR &Jmt.,tA dl 'IGv14

41

dl Giuae;ppo

00'1A1ll OlU3"l!'l'E

SA1l!llf FOR'lllliATA 11 llOnodotto
ll"}l](l)ETTO
1'11>8
'"!I'TO
OA!lll!l JS'lERlliA

d1 Sal0110no 1° lotto

0011 SAmll NAPOLOO!Tll

d1 S~10110ne
con OORANI AROlA d1 J'la.:lnlo
AZ1lGJ.lA
llADA
Al!J'
e '1&1'1 1lllllJil)mT0 ..,l'tl 1ntant1

BAllUN AllEUA d1 Solo-•
E!UlER'I'O
UDIA

SAlXJR " ' '

? •

o con ll.AlXT' BST :tUliA d1 Bonedotto

REllATO
8ADUN AlllC'tll'I'O
SADillf

a nrense

~nUto

non eo nulla

oon S&dun 'lla.poleono

~onedetto

a · ano1ano

d1

llEllPOltAD Acm LLll

( ftdl)

BAIJJll' SAIIDRUIA dl !Jenedotto
oon CAG~Il!.Ll Al!GIOLQ
& Roi!IO
h& &'rUto un :1'1a11o • ohe poi ai b •poaato ed ha &'rU•o ;prole
SAilUII 'l'I::IUS'I'OCLE di 'lenedetto
CARLA
VI':RA

ocn 'f'lqA!Tl ;;:!llJ.lA
'I!WICA

d1

fel'l'&l'eae

SADillf ADINA d1 Benedetto opoab "'"'"'ria Latto• ' ( ftdl)
PERGOLA CORRADO

Elll'to ool1be

d 1 -'lllONne

PS"l!OLA AlliLCARlil 41

O.~lomone

con SAIJJll' RillA d1 Napoleon•

a

1'1ronzo

eonza prole
Pll1l!OLA TT!IAL!lO d1 ll&lo•no
con
RAVA' !liCE
llanno awto e perduto un f!allo
PliRGOLA JOLB

dl Salomone
LU01Al!O

con lmTlVI A'l"l'll.lO
e altro :l'lalio

a.

nom ora a J'lrenu
d1 l!enedetto•

1ronzo

con

di D1od!!.to

SADOII ADili GO

nrenz•

CAUPAOITAIIO

aenza J)r"Dle

oon

di Dto4nto

8AIIIII !\lAliCA

h& prole

di D1o4ato

SA UN CORlllliA

....

.. rto oelibo omlt:reto in USA

SAIJllll DAG<l!l3R'l'O 4i D1o4ato

Fl.remso

~oe1na

oon

di ll1odato

SA'WI! Gl m.A

~.All!lll

"iodato dett:>

<11 D1odato

SA!Ul Jl'TOllA

SAll!llf JOL!l

Flrenae

CCBII

h& prole? ?

OADTlll -:tlY"l'Z'lA di

ftrense

'I SilL

IIA!IIIlO PAOOl di S .lo1110ne

AOquapendento

ha due f'l.al1
1renza

di J)lodato

AIIGIOLI!IO

oon l'ill LUPlKUXI1

d1 llio<lato
4i D1odato

BAIIIII ARRIGO Dl 118n1am1no

!lt:IIIAJIINO
SADTm

BE''Eib""l'TO 41 lbpolcone

eon EJ.IliE BERYl di Pellell1''no

!IAPOUJOIIIE
SAIIlll niNA

Livorno

oon DlOAPUA LETt ZIA

vmA

ELVIO

LIANA

<It lhpoloono

BAIIIII Alll'I'A di Napeloono

con t!lGGOill J.I:O!IE

di

LmNITA

o oon COLO"!lJO A :aELJII

!

di Lazzaro

Ro•
• lot to

GlUUAllO
!:;AWN

RE!IATO

41 Napoloono
NAFOLEONE

di Napoleon•

SAOO!l LIDIA

oon SAOO!l CARLA

di Tol!iotoolo

OM

'19di llllaoatt ? ?

SADl'I!T ARTIMO 1ll Aristtppo

ha luciato un tl.l:lio

GADUN AZI!XILIA d1 Arlstlppo
l"ARCELLA

con

? ?

con

l'1rense

'liSm!ll

rtrense

PAClli'IOO

BA:oo!l JIADA E BADUN All.'l di Arioti npo nubl11

BEIIPORAD IlEilllllllT'I'O 41 J.Ghllla
IJI~

d1 AChille

DCIIPORAD DINO

di AChille

TIE" !'ORAD

GAOO!l CARLA 41 Tolllotoolo
SA 1llll WRA

di Telliatoole

SA Ull l'llAITCA di 'rel'liotocla

oon ? ? ?
con

oon

ho. "l.Wto prole
h& uuto pro 1o

oon SADUN RBIIATO di !lapoloono

can
con

llano iMO

? ?

???
? ?

non ao
non ao

( '"4i)

Dei :l'icl1 d1 SERVI ATTILIO

-.

uno ~ a J'il'enze continuator• della azioncla

paterna • 1 'al tre ll ••icrato .in 11rael SA WI! ll MAJIINO di AJ'rico
attiTitlt. paterna
SAOOII ELVIO di Arrico
SA DUN VERA d i

~ emicrato in AIOirin

Arne o

SAOOII liAPOLllOIIE

non eo

non eo

di Benedetto

non so

SAOOII LIAliA di llenedetto
OI SEGlll LEOlllTA
COLOIII!O GIULIAliO
SADtl!l liAPOLlOOliE

a Li't'orno continuator• della

oon ?

oon

Won so

a Ro.a.

di Anoelmo incecne,.. ~ a Roaa e non oo alt!'O
di Rona. to o on ? ?

non 10
di Arturo

DIBEGIII IIARCELLA di Pacitioo
con PAGGI
eop&tr1at1 in AiiOJ'ica

'11 tutU i d1scendent1 de1 BaclUD di ,....., noet!'O non so al t%'0

perohS eli eTenti ct hanno a.llontanat1- La traccia o •e per ohi vole••• ri_

oeroani altre notizie-

._

Esao in priDe nozze ha &TUto ARl TODEW

Mrto celibe • RACHELE

che

ha epoaato AliGELO SERVI di Salomon lerTio SorT1 { TOdi)

In aeoonde ftozze aon Doloe Sadun 41 Diodato Ted. BerTi ha a.nto Rat
:l'aole { ved1)

oecuento:

SEqVI I!An'AI!LE d1 Salomone
ELllll
TRAli~UI LI.O
SERVI ELDA di Ra:l':l'a•l•
SERVI TRAli(!UILI.O di Raffaele
SERVI

ADElJI)

aenza prole

QReato

r&DI)

~

oon SERVI AliGIOI.O
oon SERVI LIDIA

d1 Elia

di Sa lDmone
di

s~ a-e

{ yedi)
{ ndi)

di Raf:l'a•le
oon
ha avnto dna :1'1cl1&

SE ' VI Alii'lA di Ra:l':l'aele

. .naione-

con COI.OI!llO EI.ODIA
ADELJ!O
Alii TA

e •no

OOiplCUI

N1 Bill PimA di Guido
BRti!IA •
a LiTorno
SADtl!l
con IIIIBDX LIVIO DI or. . t•

del 11.10-ma ha a.1'Uto appa.rttnenti Ohl •ritanO

CUc1n1 di Rachel• Seni erano

che tu pubbliciata e rabbino a Cuale ' onterrato .. epoaato oon

una uac&la da out ha awto prole

e tra quell& :r:&:RRUCOlO pure pubbllolata

P1jLLJ'j!!RIIO

a ronto.,.l'llfto oon COIITllll E9llliRALllA

S 'lVI :::U llA

oho

spoa~

·or,.... e t1cll

d1

G1uaoppe aoran1 .,.dow

GBRVI El!ILtA ohe apoeb ARTU!10 PAGOI

ed obbo prole

ohe opoeb Bc:tiJ'IGLtOLl d1 :renara

Cl! VI ElltTA

SEllVl BGLR oha apoao un nott1 (urtlo1alo dl li'inanza) ed ebbo UA

aERVI EI.llA

ohe s-oob Ilalduoo1

sensa prole
d1 llapoloono ( .,.41)

DEllVl ELIDE oho apub 6Aro!l l!l)JBJ)llTTO

ohe ata a li'lHnza

'VI ELlA

BA!ImilolL ohe

• non

ao altro

apoab Coleabo LAl21JlO wdoyo da cut obbe nu.nt. o All:llL!.Il

GUda pot opoeb Ut:o Bol'llnl ed obbe BtSA 1n CASBll'rO ( Rl>m )

•

tn

110tfl18 d1 li'l<ll!d.nltl :::Otani da cui ob'bo UOO

ESl!!lRALBA

? "

AMIA

"tllCll

llf11Cll!lTTA • tl:O &V'IOmto po11t1CO te.. taqlla k flromoe

Argia opoob ' rhtlppo Badun (ndl) , Dl.roe opoob lppOllto Oollni

e lbtlllohetta rimae nublle

mT.WiA...
' 1

" 0C:l10 dl Sandre l'er(!Ola dB cui ebbo ELISA

• 110!1TUII'ATA e

'OSII'IA

LA :rnt ..A liiGLtB DI GrnE!liA GAWl'l • la alt,.., di Arolll o t'orllnl

§1.IoY1A 110• tl ttl do 1a f!U&lo epoeb un SOIIJiiJl
r toCOlfllA•

dB out ebM

WGmtA

o

':!leonia sposb a no- VITTORB RAVA' la cui tl , lia Bl"CE

apoeb tmAL!lO l'!P,ROOU d1 '1BloMII!It• Giooonda f'U lns~~to a 1111ano
o iY1 apoe~ un Ji'lliiZI :&:ooARlJO •do. cui obbo una ti"lU ora dottlt'lta
SALO~ml

Bl!llV 0 BE<VI
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NECROLOGIC
SALOl..~NE

SERVI di SALOllONE-= mio PJmRE• d1 V•nerata Vemoria- Credo di aver er

reditato da lui le m1e nigliori qua.lit&. di ingegnt, atttvit8., energis.. rett!

tudine-Sostanne 11 peeo di numeroaa tamiglis. eenza adeguati mezzi di fortuna
Le eue tnt ziati ve :f'urono dalla aorte avverea. stroncate nel naecere o rurono

a lui causa di doloroa 1 e'"fenti•Fu Padre amoroeo ma severo ri tenendo la pard!.
ta del babbo euo e la manoanza di quel freno origins di quelli che ai attrilJ
buiYS. dU'etti-li'u ma.eetro elementare di italiano e f'u autore di tm libretto
di to.cto e.nalo t"O• MRestro di ebre.tco ..

HG~.zan

.. oom-putietR. .. fotogre.fo- a:pJ'Ia,!!_

sionato del dieegno-mueioante ( bombardino} -ti:PQgra.fo indul!ltriala - cotmer•
ciante in generi alim.entari-pa.trocinatore legale davanti alle. Prett:.ra- r1u_
soito nelle attivit8. dipendenti dalle sue virtU ... non in quelle dipendenti da
la fortuaa- :rtorl a 69 anni 11 16 a.goeto 1926 a Pi tigliano ragg iungendo la 2:,
d or31.ta consorte abe lo aveva T'receduto d i un anno- Rioordo eempre oon devoz12.
ne ed animo g rato le sue correzioni e ba cia la m :no ohe m1 ha pun1to in gto.:ti
nezza .. b I.e sue ossa r!posano nel ciritero di Pitif!:li'lno vicino a.lla Ma.rnl!'l!:\ D8_
,

bora ove un Chever d1 tr.armo 1o rioorda. ai poettJri con parole da. me dettate ..
DEBORA SERVI nata J..ATTES =mta :Mtl.dre ,ahe D1.o abb1a in pa.o s t .. :V.orta a

11 12 agoeto 1925-Donna e mdre

eee~lare

65

anni

ohe sopportb con tutto 11 suo ouore

gen•roso la famiglia numf!roea e le pene che le grava.rono addoeeo- Non :tu debo_
le

9

eduoava 1 f'igli SecondO le. maes1rr.a

If

e :megliO

mort! che torti"La prima

f.!

rr lia Argia l e fu compagna nell'alle vare P,li altri e nella eeA!Ia-1 m-·u1ohi piutto
et. o liiretti verso la propria vita sebbene amorotd intimamente le furonc a.vari
di quelle manif.estaz i oni eeteriori a. out aveva diritto - Teneva in ordine l'a_
bi to dei f1gl1 anche con modeet1 mezzi .. e ru li'Bestra irnpa.rtendo ai piocoli la
TI'Orale della noetra reli e ione-Nell 'aeeenza dsl Babbo a bbe l'a.iuto valido del

Nonno naterno Ieacche La.ttes

ohe fu per noi di maggiore eta un secondo Padre ..

Alla Sua memoria r:ti 1noh1no revers n te

e grato

e ae for s e non son

~tato

con

lei eapans1To nel dimostrarle l'aff.etto che le portavo spero ohe non ne abb1a
ao:tferto .. Dopo meei d1 dolo rosa malattia laaoib la v1 te ra.ocoT"..ande.ndo ai :ti_

e colle parole : " laeciatemi dormiret• rend6 a Dio l'antma sua benedetta
ohe Dio a.bbia. in Cielo con Lu11·

ANGIOLO SERVI d1 Salomone

m1o Z1o-Il 30 agooto 1892 dopo brove malatt1a

a :!!Oli 40 anni tnoompiuti fu crudelmente rapito
lo conobbero

all'af:t'etto del viTi ohe

laaciando la. vedova d1110lata con tre piooole oreatura aenza

risorse proprie- Finche vivr9. 11 oulto della bonta 111 ricorder& 11 auo no_
me oome eeempio : di lui ohe tu detto:•Angelo di noms e di fatti"l
non odiO

J'!lP,i• Fu

mestro dl ebraico e Hazzan ed ancbe Capooulto

AmO e

nell• aaeen

ze del rabbino tttolare-:ru C&IHiiere della UniTerettS. Istaelt t ioa- maestro

de lla E3,n "'a rnueice.le .. fotografo a:oJ>R,asionato

a generoao - ebbe non oomune

intelligenza ed una pazienza. 1nf1n1ta• Ripoea. nel c1m1tero Ietaelittoo di P,l
tir;liano ove un oinpo na ....rmreo g li tu elevate da.gli e.mmtratort ad eterna melt'
moria di Lui·a.oo ompagnato dal popolc in taro pis.ngente come per la perdi ta di

un oaro fratello .. In un breve laeeo di tempo in out o onobbi una infanzia aq
re e doloroea. tn1 :ru vicino &ttettuoao coma un Padre e aeppe t•ptrarmi la ti ..
duoia nella vita con l'eaempio di una bolt& superiore apontanea illimitataA Lui con oertezza

8 etato da.to il Premlo dei buoni dal Padre CeleateiAmenl

AZZARIA LATTES di I•aooo mto zio mterno .. Uomo franco e leale aeppe aaori:f',;"
c are nolto di .~ alla prosperit& della. tamiglia·Lgioniere empirioo atirna.til
e itr:O e "c'be numeroee. »role dalle due mogli la prima delle quali gli :f'u rapita
dopo pool1 i anni d i matrimonio laeoiandogli tr1 :f'igli di oui uno neonato- Fu
autodidatta e debitore solo a

.e

del auo auoooseo ohe durO a lungo ..1£a fu tr!

di to e traaoinato a d un tratto eull 'orlo dell'abiaeo f'inanziario- Seppe pag!
r.., i l l'I'Ble altrui come un errore proprio faoendo onere a.gli impegni a1aunt1
.. la.soiando l a vita all 'et8. di 46 anni• Alouni anni prima mi eonenne in pr!

••

eti to quanto m1 ooooree per gli etudi super tori all 'Uni wr1i t8. e al

Polite~

cnico - B.!"l8J\dom1 come ii am un tiglio· I auo1 ultimi anni mentre 11 proti_
lava lo afa.aelo devon eesere eta.ti per lpi pauroat

e doloro•t ;

1111.

Egli ••.

pe opporr. un animo forte come f i forte aempre nella vita nella buena yentl\
ra• Fu a1m!lin1atr atore di bent flriva.ti fiduotari- e Sindaoo di llonteargent._

rio in provincia. di Gr 011aato - come Jloel ebbe in ereditB. dal Nonno Iaaooo gl1
utena1li d.i argenta per la Mil8. che ai dicava aoquiatati per oento aoudi Ripoaa a Firenze in a.naloga Tomba. in qual oimitero Ieraeltttoo ..
di Lui non ai

e 1!18.1

I l ricordo

diparttto d&l m.io eucre- e aebbene to a.bbta fatto onere

al mi o debito :tinanziario non ri terrb mat di ••••r pari nel debito di a.more
di stim:a. e di fiduoia che m1 ha conoeaao permettendo le. mia istruziona anoha
continuando allorhh6 la sua condizioni rendevano piU gravoeo l'onera ahe ai
era a.aeunto- Eeempio di le&ltli. rare

t'u la sua vi t& che seppe eaoritioara

al di s cnore - Uolto ho impara.to da Lui• soprattutto queeto: che np bieogna
riechiare troppo per 11 de:naro eta pur in v1ata ar-..oroaa. delle. Famiglia - ohe
la tranquilli tB.

ee

ear& 1empre la. piil grande della :t'ortune "• Nel eilanzto

della tombs. abbia aTUtO quell 'a.nima ratta la. pace ohe gli event! gli hanna
nogato in vita. 1 s coai sial
l SACCn LATT£S di Abramo mio N'onno - ll,lOrto nel 1 691 di 6 4 anni - In aaea

con

n~i

viven la Nanna Giud.itta eepa.rata dal Nonno ohe venne da. not dopo

morta la. Nanna

e fu per not la PPovvtdenza- Pe r un certo tempo la nostra 't!.

m1gl1a pesO eu di lui- Era oursore della Univars1t8. Iaraelitica • del P.I.
Consiglio- e ritraeva da vivere • per not•
naglie -

Faceva qualche col'!DMroio in gr!.

teneva delle contabilitD. e lel'IBntari ... ecrtveva. libri in ebraico per

i fedeli a.d. integra.zione di quell! stampa.ti aecondo g li uei lo oali- Era
V'oel con untens111 propriv

in Argento comprendenti- 11 coltello; le molle!,

te: la Jeatola delle bendine t 11 rotolo de'l aangue du drago (emostatico)le pinzette - un cal!loe ed un cotanetto per 1 semi odoros1 .. Ebbs molta ouW
ra di me ohe ero 11 prim) mschio de lla flglia Debora-1'!11 :f'tl oapaoe maestro
di ebraico d.ioendo epesso1 " l'ebraico apre la mente s.ll'italtano" coaa ohe
non oapivo allora. m ohe intrpreta.i dopo coal.- " lo studio delle loggi di_
vine son normae rsgola. per l'intelligenza della vita oivile• La eb rtta
ai evolgeTa. di notte e d1 g i orno- 11 pomeriggio lo palteaTa cogli amici a tar

una parti ta a carte bevondo atoch6 a.lle 1S era. TOglioeo di !!Onno- l"Anglava
quaei dormndo eul piatto e poi a l etto ; e sebbene dioeeea • a 1'8 a letto 11
raramente ei faoeva trovar in piedi alle 20 oorioandoai prima-

--------------------------

La. Nonna Giuditta era

mala~a

• orado tn queato l a. oauaa. della aeparazion e

11 Nonno Iee.oohe ttra molto dignitoeo- non eo perohe dioeva. di eseere di fam!_
glia nobil e- e siooo!l".e !ra g li ebret d•ttalia ei ritenevano scelti quello del,
la Spagna• ciO mi fa peneare che 1 Lattelil siar..o oriundi epagnoli- per quanta
c 'e chi op i na sia.no oriundi :f'ranoe•i· 11 vero oognome era La tis - poi cam_
btato volontariamnte11 :Nonno :mrl 11 giorno do;>o de lla na•o ita di mia sorella Delia-Foree
in f!leguito ad un travaao di bile pe r esserei adontato d.i una. immoritata in_
giuria la.nois.taali da. un tra li gno influfficiente a proposito di un

diBaeneo

sull'asito di una :partita a uc.opa. .. Volle eseere sel>Qlto nella grctta al c!,.
d! tA:rO 1erael1 tico d i F1t 1gl1ano eve ha un ricordo di turo con la.stre 'l'l9.ri2.0_

re- una delle ql!la.li lo ricorda presi dents della S. !!. S. :f'ra gli Israeli tta
La. eua Tita. tu eeeylica e modeata rna eempre dignttoaa- Rie""'e ttato dai
oompa ~ee,ni , il

suo ooneiglio pra.t1oo e ra t'3nuto in rispetto

-F~r

poohi anni

mi fu Padre a aoetegno· poi venne 11 Bab bo e rimaae con noi pur eaeendo cee_
aata. le. regione d.el ~u o intervento .. J'Dlto 1J1Para.1 da lui~ che ct A.iut~ 'l.ncho
n~l

h.voro della.

tipogra~ia.

1mpia.ntata dal

Babbo in ca.aa nostra-11 euo vuo_

to lasetato morando fli 1nc1ustamente sop:portato aenza eooeeai vo do lore .. ma.
non pos!!lc penea.re a lui senza. sentirmi tntenerire 11 cuore per la aua. bont8.
e aemplici tit c :per le cure apsoiali che aveva per me euo ptimo ni-pote - Fin
ohe avrO vito. la. sua in:ma.gine di prof'eta mi star&. sempre da vant! con ris~!.

to ...4 Livorno nel 1848 spese la sua

1:~.ttivit8.

anohe nella difesa. d~ lla cittD

contro i t edesch i ohe rimioero eul trono di Toeoana. 1 Lorena- e conserva.va
in veeohia:!.a la ci·t tura che aveva guadagna.to da un aroato suo prigioniero
in l arca f'a.aoia di cuoio con pla.ooa di ottone d&Tantil Sia pace all 'antm s/.

ALOtnll llATI TRJ.Sr'ESSl IN !EI.IlRIA ')A ALTRI c PER EBSI 'OJ\ ANGELO SERVI

l'>ldre di DIODATO SADUN

GIUSEPPE 8All!111 •

'

~=-~·····
ohe ebbe i f1Sl1 eerruont1:

di pri""' lotto: 10 narzo 1815

5 "f;Osto 1818 • Raffaele dotto T>Oi

Z1' Re:f'ello

GIUSEPPE D:liiAIIINO SALOl!OliE

•5 dioonmro 1620

GIUDil'TA

ohe

tu poi r.l0gl1e di Io&eoho IAttea fu Ab"""" •
di oecondo lotto colla eogl1e LIVIA PAGGI :
DOLCE oho :f'u pol roal1• di Salomone BerTi fu Angelo e in 1!.

<2 aiu!V'O lb26

condo nozze di SALOI'ON COI!SOLO SERVI
30 dicer.'l>ro 1627

DlllUllLE

14 febbra.!o 1830

Al'FORTUilATA

morta ciov1no

<3 Setto!!'l>re 1832 SAUll.'OliE

agoeto 1834

2

DAVID SABATINO

10 luglio 183 7 !lE!iiEDETT 0
q gen~taio 18~<

:l!IRIJi!ETTA o!W!WUMil!ileiliiil'lll'll'fiRifti><~WXiBi!iM

25 Dloembre 1850 • mrte di Diodato "adun
10 noTe!!tJre 1855 • mrto di LIVIA PAGGI YEl), SADUN

7 april• 185? .... trll!Dn1o dl Devid Sadun oon EliRICi!ETTA AYO' del fu Giacobbe

d&

DANIELE f'u Dl ODATO SADU!l

naoquoro: dalla mg lie ROSA

SERVI

3 ottobro 1851 • ::;JJRICm;TTA ella fu moeHe di Sa1oi!!Ono Pergola

17 eottollibre l85f·
24

,...,.~io

DIODATO

1860 -matrimonio ,con RACKJlL!l PAGGI di. Giacobbe da cu11

ll D1oembra 1663

AFFORTUN.ATA CIOglio di llo.po l e one Sadtn di Salomone

14 dioellibre 1865'

~OSIN.A

'10 o•ttembre 1867
3 oottembro 181'9

o no fu moglie d1 Benialllino B&dun

AlllllliA ohe f'u ""Bl1• di Vittorio Soltrua
JESt

RICORDI

PERSONAL!

Yi dioen mia Yadre ohe di un anne preparando 11 pranzo della :Mil& di

mto cugino Ita.lo La.ttea ohe atava al Palazzo della Seloiata come noi• avrei
fat to un aervizio portandomi a ch iedere alla Zia iar8. Sadun

un -po' di pre,!_

zemolo, aalendo le aoale mani e piedi e dioendo : "Zi' Sar&, Pezz~nnol" D1
oiO non ho 11 minimo rioordo- Ua ricord.o bene e m1 rivedo in gonnallino d.1
preaunta et8. Ao t to 1 3 anni e all'Aailo dove andai fin dai due anni•Nello
stetuso Pa l a zzo

etav~

!lenianllno Sadun promeeeo !IJIOIO a Rosina Sadun e dai

diac orai di occaeione avevo acoesa la fantasia di volar eaaere io lo epoao
di Beniarnino .. eenza tntendere in che modo- (anna 1884)- Ric ardo 11 ooreo e_
lementare delle 2 prime claaai con lo Zio Tobia nella aala de l P. I. Cona,t
g lio ( che poi fu d i oaaa noetra) -• per eaao con Oreste Servi ohe etu.diava
per Seg ret&rio comunale- t en endo lo zio le altre 3 olass1 n e lla atee1a at&!!,
za- Erano eouola rraaoh111 perohE! le remm1n111 eran te nu.te dalla meetra As!,e
le Servi nella sala superiore- e 1 ' asi lo di ambo

seeai dalla Ermi n ia Bem,

porad eulla Jeeoi v8.-Poi fee 1 le elementar1 nella ac uola comunale o at mae_
etri Baldini d.i terza e Cecchini di qua.rta. e

qu.inta-dap'Pri~M

in Piazza del

tuo11o e poi nella sala del P. I. C. al pian terrene vic inc al TempioFui allevato alle pratiohe religioee c he tutti di mta caaa oeserV!,
vano-frequentat-o r e de l Tempio d. delle alt re localttS.- di g iorno come di ae_
ra o di notte- nelle

pre ghiere quotidlane - net digiuni • nella nottate1

1"1 fu.rono 1P"eoe ttor1

l a. Mamma Debora- 11 Babbo Salomone- lo zio Angelo e

11 Nonno Iaaaohe La.ttea- queat'ultimo ectiba e ioel - Per sorivere in ebr&!
oo 1 suoi libri integrator! deg:ti etampati 11 nonno che alle 20 era a letto
si levava alle due di notte-

Dopo le elemsntari ebbi un periodo 1noerto

in cui feci 11 tipo gr afo in tipog r nfia paterna e m1 ocoupai d i atti notari_
11 ( oopiando) ~ di contabi li t8.( prea1o la T1pograf1a Paggi di ou t era. di_

r "! ttore alllm6n1e:trativo 11 Babbo)-

a 1.'3 a nn i - nel luglio 1894 'PI!Ir la pr,l

ma volta andai in CittB.- a Livorno l)er etudia.re- Avevo viaggi a.to pooo• e
ma.i m1 ero allontanato dal paeae ee non pe r andare a Sorano- a Gratte di C§.

stro .. a Manoiano - a SoTana - sempre per poohe ore

in occaaioni eparadiohe

A Livorno d.ovetti gUtdarmi da me:- perche la oaea di zio Cremiei a out ero

affidato poco poteva :rare- IA ragazze lavdravano a. oaaa a :re.r trapunte- ' Nato.
ara oormneaao di negozio di vendita teaauti- :Beppe era a Pttigliano nartto di
Ernaeta- la zta Pazienza era atta a oaea e lo zio Angelo girava con qualche
a.rticolo di biancheria per guadagnare alcuni eoldi- Con lui perO frequUMi
!1 Tempio e le Jeectvod tutti 1 giorni :feriali come :f'eetivi permettendolo
1 'ora.rio eo olasttoo-

Primo inaegnante mto fu Dante Lattes ohe in due meat m1 preparOil
agli eeami euperati di ammisl i one alla ee conda

class~

delle scuole tecniohe

P ot re.-olarmente frequantai le due teontche e quindi le 4 dell6_1
sti tuto tecntoo
Non

e oosa

aempre promos!le senza eeami con dietinz1on1 ragguardet'Oli.

notevole ae fui sempre 11 primo della claeae perche lo studio r!.

golare mi restO faoiliaeimo e anche perche non diaponendo di denari per d!.
vertirrri trovavo nella diligvnza s c .. lastica 11 t\ivertioo n to maggi ore-!.'& la
vera ra.gione eta nella :t'errea memoria di cui e ro dotato che rn1 permetteva
aucoeaei preoia1 e a1our1 epeo!e nella. m.ter::atica e nelle materie affidate
ad eeaa- I 1 voto pill limi tato ( l' i taliano ohe non superb 1' 8/10) vent va 1!!.
tegrato con quello della geogra:t'ia o altro in cui f'ui anche claaeifioato
con lo / in modo ohe dal terzo al ~uarto co reo dell 'Iati tuto ebb i la media
; \0

di 9/10 e una mede.glia d 'oro- Con 89/100 ebbi la l i cenza dell 'IatitutoLa. :t'amiglia con nove figli pe&a.va al Babbo che non avrebbe potuto
:t'armi studiare een za. la borsa vtnta. del P. I. Consiglio ohe era di 500 1!.
re annue- Per

8 meet pa.gavo la peneiono di L. 30 mensili allo zio Cremiei

e col reate mi veativo e sopportavo le taaae • le apeae acolaetiohe- anzi
delle taeae fui sempre eaoneratol( Credo che alla fine non fui e. carto o

del

Ba.bbo· Dopo la licenza teonioa la Co rn. Amm. del P. 1. c. voleva tugliermi
la boraa di studio-

JTB.

:t'u pronto ad intervenire 11 prof. Caro Leone ohe

tn.

segna.va oomputia teria eia alle ecuole teoniche ohe &i.l'Ietituto- Caro vinae,
ed ebbi la berea. per altri quattro anni- e to in compenso teet 11 oorao di
tiaico-matematica e non di ragioneria come volava lui • aperava1

M&

10 '"'rO per la materBtica e non pena&1 ohe -:S.1f't1o1lmente §.

vre1 potuto proeegu1re alla Un1vere1U. o:;enza fond1• Contavo eulla Gouol:'l no£.
eale •uper1ore d1 Piea ohe daTa 1 cezz1 a1 mic;liori•
no 1899 ebbi a L1vorno

Wl

'le"'DO

ln tine de ll'a.n,

oolloquio :on lo zio Azzaria o con l'tng. Tent.at.9.

ole wadun suo COJDB.to ohe m1 indu1ae a at11d1are da ingegnere elettroteonioo
avondo la proprieta di im!)ianti propri e 1e operanza di ultoriori nilui>i>t

in

a.vvenlre- ~&11

turono presto 1a rovina dallo zto Azzaria ohe al mounto

di l •.ac1are l o. vita aor111e• ohe fra 1 auo1 aae&ea1ni doveTa nnnoverare 1&
11

luoe• dt Torntst ocle ohe lo avova acccw.to! un o.ltro fu l a t1pograt'1a

di

Oav ldo Par,..1 dalls l!'dniere: d 'oro " oho di ventnrono di pio"dbo• la.acib datto
~a

zio· e 11 terzo aesaeatno a1 riconobbe in uQ !lOT aver oreduto agl1 altr1

- Lo zio :ru dt aniMO nobilfJ e cenoroco e lce.l• - cor!sva 't!orttar...ente di at,l

M preeeo le banohe e fu mallevadore de lle pron&aoe altruS.

proprio pi~ ohe non }'!Otesae•

impe~ando•1

iu

r orl. nel 1906 d1 ma.rgto quando ooe 1ngagnere ~

P-re et'\t.o s.Geunto dalle. Soo. 11onoeso1onar1a dell•Acquedotto Pultlille• pagan,
do coraggioeamente 1 propri erT"ort che furono 1.1 f'iduol& e non altro•

1 r.ie1 studi ouperiori .. C: a.nn1

univ~ rsita.r i &

Per

Pita. e 3 a.l Po li.tecnico di

1111Mo incont'!'ai oollo •io un de~i to di 6300 11 re ohe poi pa a i e.r,l1 erodil
1~

gill. dai prir.d ann1 del poJ.1teon1co la fa.coenda (!ella llluce • e dell"oro•

aveva preaa la ptaga t&le ohe mi reee odtoea. lo. carrier& di Temtstoole e ml

l a.urea1 ingeggere rneooenioo ate.noo e svogli a to• o U)lto i mpree11onato dal 4,!.
bi to contra.tto coma dalla

1n1z1~t1 'VO.

in;::ontrolla.ta. ver•o ardir.enti pern1o1!!.

e 1 o per1aoloe1• GiO. tJ.vevo spoaato Amelia e :fermata la mia. :ramiglla •ulla
ba.~e

d i vita condotta aulle oolct mio forze

net l1m1 t 1 etretti della Bole

me :PQ001b1li tb.· )».. quosto pro:PQoi t o non ho derogato mai•

Alla f'ine della

mia vita• con oinque f1el1 ben collooa"!:.i( nsr1 to lorol)ho la ooeoienza
non ave!' 11a1 m.oteso in

~ricolo

la trunqu1ll1 ta doaet1oa

di

oon atti audacl

• o )lo r1oon1'ermta nol 1'atto la. opinion• ohe olu>. atata una vita uem!)let"e
oebbene modeota di '!'ieultoti- Del reoto ohi

e 1l

primo della ala..........

l'ultilllO delle Tits. dicono 1 OOm!)etenti e a 100 baota di .. dero oh8 proprio
tra ,.11 ultUli non eon davvero I

Sebbana io non aia eta to troppo a oaeioo dei ge ni tori per il mio
studio eon tnveca atato utile per aopportare 1 molti debiti e le apeae
che turono necesaa.rie per allevare gli a ltri figli di oaaa- aeaegn&bdo una
,uota

~neile

per 1& Mamma. - aopportando un debt to di .Augusto verao

not

e m:>lti debiti verso banche locali per citra rile vante-ma coai ho potuto d.,L
re un giorno : "devo tutto a me

solo~•

e meglio devo!'! tutto a me con Amellat

Be dove111 rit'are la vita non avrei niente da oambiare di quanto ho 1ldldta:
1- Per gli altri non ho nulla di rimproverarmi•&Tendo

f at to - a lmena per

t:M

date la paoe •

PiU volte ho oeroato vie nuove tma aempre ho trovato la

via della

tranqu1111t8. ~ eabbene

talvolta in oondizioni preoarie • dift'ioill•

Nel 1910 con 4 flgli - 2 balie - la 1'1X)gl1e malata • con debi ti .. aenza ton_
di - colla neoeaaitB. di imptego• oolle sole mie t'orze e oon iatuto ohe la
Sooieth non nega a neaauno aha lo mariti· lamia attuazione era tala ohe un
amioo poi 1 'ha giudioa.ta coat- "in quelle oondizioni to m1 aarel tirato nn,a
revolverat&1" Io ho reeiatttoiNon
Amelia e in Diot

e nulla

que1to?• Ho avuto tede in me • in

Ne lla oarriera m1 aon trovato speeeo a riab.:..i ed imprevi_

sti periooli - da tutti Dio mi ha aalvato- e dioo coed. perohe io non ho fat_
to nulla per evitarli se non usando la normle prudenza ohe talvolta non va_
le-

Per chi non orede inDio oreda nel oaao, nella fort una!miei studi son atati oon acarao aiuto- di libri- di viag g iw di

zi• :f"aoendo 11 Poll teontco e 1 'Uni verst t8. eenza un li bro di tea to•

mea.

He tat;M

teBOro di libri di oondisoepoli atudiando con lore 1 qua.li alla fine mi han
fatto r egalt per aver atudiato con loro•

Molto ha contr1bu1to a t'erma.rmi

nella mediocrt t8. ; eppure alla fine chiudendo la carriers. in oerto modo e
in t4 oerto campo a on ftni to a d eeeere desiderate come neoesaario o come r
curo speci a ltsta-

So che non

ooneiate nel voler far oiO ohe

coal- eo bene inveoe ohe la mia
giuato ad eouo ed uma.r

e non della vittoria che laeoia "Piangere qul.louno soo
oome l'attuale
ne

e lode vole•

notevole tm.porre un sistema. oontrar:
Ho awto mol te oooaaioni di perdere

&ltri na non ho mat fatto perdere niente a neeauno i

apecia~

L E

!.IEilORIE

PERBOJIALI

R1oh1aai alla mente d.t aoee o peraone di epoca paeaate. • ecritte cOB& eorgano
- veritiero - fJ I)nze. pruaione• SflDZ& s.lters.zione - aenza. epinta dt B"'!!r proprio
Limitate al f1ne d 1 eaclu.dsre le cooe o 1 t'atti 1ntereseant1 a ltri- ee leeivi
della lore ono rab tli tk·
Non hanna r.Jcun i n tereeae pubbltco • ne non pg_r'l"'Ontlb! li n.lle vllte de~li uomi_

nt illuatri, manca.ndone il IIOD:I]!e tto e l 'l 1ntenz 1one- Se-rvon o a r1v1Tere della.
vita paa11ata qua.looaa Chi! non · a "'orto del tutto• Servono altreoi a far conoaa!.
re ai :t'i! l\ ohe leg~e ratmo eerena.T"\8n t e f'a.tti od epteod1. t')fltro cut 1~ vit!l !:'li&
~ eta.ta tno ornioiata , aenza ci-Je ot eta rr.o.-:1one d.i tr~:rnl) oonne{!'uem~o ohe non
e i ano l a [I01 d i cfa.z tont~ tit le."i ttl !'\B. ourto e i tQ ..
'Foree vt +.ro veranno in sP. eleaent1 a oh1n,..1mento d~l la PMrria loro vita atea_
aa , e :f'ors e una c1us t 1f1oa:z1one doi propr1 errort 1 di eui neeeuno nella vita
utato eeer.te .. l~ n on lt que s ta !.o ecopo , p9r out 11 h o annota.t11 Non so ne:ra
meno ac doptJ averl1 uori ttl li ooneerverO n v orrO d1ntn•~:terl1 in vi t&..
-

e

~rnesto Renen ita scr i tto e ruhhltcato 1 11 Ricor-11 r\ 'ln:fn.nzia. e di Giovtnezza•
che co!!.e t a li oon p i ani d1 poesia e di senti::zte:nto- Qui ~ tutt ' altra cosa. ' ..
""on posao d ire ctm lui: n non credo c rte vi oinno PJtn.ti r'Olti eseeri pill fe lioi
di nle n C a!.trOVB: II l a ru._a, 81ep8t-1enzn tlelln Vite.
fltnt<'l. ~lt0 d.01Ce 11 - S8b'b8n8
per la. cageior pn.rte della mitl. vi tn. e :f'ortUIVl;&r.ente -peAla ull.il'B parte r.i
oonvenga. l s. At e&ll 'l conclueione ed anohe queetn fi nal"~: " la r- ta pacP. cpi r i tu&
l e 0 ve rtett a.11 -

e

C·ufto to l'lU aoo C'. ir ~ : non ho pen t1ment11 Se dovesei ri vi vera , nella s te ne e ci.rco
e to.nze, ni conpetrterei J'lnl1o steseo !!20d 0-1!1P. ?.T~nt!o uu'h1 to ~ H R.,.~ftt\ti eet,rn1T
sln :;otto 1'1npnl oo clelln rUn. .ot,..&~St:~. volont.P- nd M OM e~ non :"">~ r ,.~11 uni nO
~~~! 1 1~!!~~" o:;r-~e rn l:e~:o ~i~~ni t& poohe:!:za 1o a'hb1s v1rHIUto senz"- ];larti_

•

" O.uos to m1oo:..·o rodcl• t,eJ"~on l •a.ntl!"e t r1ste d i colottn , Chill vt rH1~ !" e.,nza in_
facia e aerrza lodo 11 dice D::mte c on d.isprazzo dea t1 i 'V~Iii.Vi - E si l .'l81Jin. dire
dal ~eetro: " non ti curm:• di. lnro "':a ~ar1.q. ~ 1'JansP, "- I.t'.. v!ta. d i Dante e
state\ fra le !'1U 1nf elioi TlSr e.ver vies nto orf"OC11ose.nonte r.ta Grande ~ual '•ral .. 1.'i ta br ova e senza p.""..eft , tu la Ruaf trtbolnta. o ontro ~ untizia c on_
tl:"O:l'iB a.d O('!ni sua ttiU a.ltn. 1\IP'\l"l\~iort.,.. '"n e.nt" ~ '"" r.r n..r-lt! c quir.dt oocme1
t o a d una vi t.,, c 1 dol o,.n! l.!\ P.tro )X'I Ohe"'ze. peraltr.o l!l:l fl bnstata n. conaeguire

1l marita.to r 1snltato oppos to-

;~~:e~~1;a1Ma:!~~o~~ ~~t~~tt~1 t:;;:nP.!:"~{!!; oi~r:1 ~t ~::~ D~o~;~~~ s:~ 1 ~~6S1
lo ;;t,ato too.,..Atioo ov_. j_l dOf'n!". s1.tt 1 ' ~~"ll'tr8 "' to dn?f.1nS~.nte arldirit.tura-:..: I"f!PU
to di.sumr•_i .,eri'it~o g.i Btati ohe r i c onoB<:Ono unr r elitl1one d i ntaggior&n zaT

So bene che que~:~ti rrode11ti tsent1Mnt1. oar~.nno ~ 1u e1oo.t1

l a confe r m ci.ella u ia pooilezza. 1nnata.•fl_eg&nd.OJr1

f.lfl rf it~O

dar li spir1t1 f!·.a.gni
11 contribute di una.

de t er t 1nante volontQ... e l!linl non JlOrto i nvi11a a nee~~mo ne J'l'lt s~nto di n ecar
a oflicol·• oaia. nesrnu1a. della propria aoddiat'nzioni .. T'le l re cto neoewo nuO tar
per la. p ropria e aBenza c:H versCI o he natura not'l TOt"'lia.- A,.,..'e tto f!erO oont!·C t
eo. i enti c he uno -puO e deve tends :re a. n1cr l1ora:re1. ur.Qna.I"ente -

Il 7 sette11bre 1905 ~1. laure&i al Politecntoo d1 Ui l ano- 1 n 09 e~ere tn.
du1triale Jllccantco· ~bi trr.edin ta offerta dalla JJitta Pirola• oarttera. -ohe
eta"' ooe truendo al.la Conoa ll'n.lll1.t'1 f 1Jav1c;li.>) uno oto.bilt:mento • 'At s enttvo
3ta.nco e non aoo ~~J ttat- 111 reoc.i a T"t r l!nze ova 1:-U attondeT& l'aJ:o,.e d1 Ane lia!
...: ol l 1 anpoa!:~ O Ue llo z t o \ ZZ'lria o'"obi c.~'.cune sottorat>'Dl"•UJentAn,;" 11 '\.,!!
planti i nduotrt a li - e '111&1 l!lltucUo in Till. del Ptl a.atrt-ma 1 redditi e -""li inc~
r1c h1 t llrdav!'l.no a real1~zarl"1 ..

La. .)oc. pe r I mpre•• e lettriche in Ftrenze .. d ire ttore Fraaaotto- cere!.
va un diaegnatore che eta.vo. nn.,.. le.eoiare ls li t t a ... fut a.cc ~ ttato con~ i YJ ... e("n"'re
pratioant"" eol!lt t tuendo 11 ditter'T:.;~t oJ•e cd :d utando 1' tnr . Gi Orf"i e l~ ttrot ecntco
net suo i 15\.Udi tt ln nt +,t.a nfllla. coctrv z ione della ot'i ioina. r: eneratrice di R1
f'rcdi .. aezssun patto e re. s tato fo.ttC! con ll'rasue tto- ma io a.ttendevo le eue prO_
po ste a.deguate alla. mia ope r e • Inut ilmente-

.i.' Ui a&nWl tO dalla eocleta. Con c t- aciolJJar 1a dell ' aoquedot to l1Je li , ee
V.agg io 1!)06· e d.a tone nottzia a li'rassstto porohe li quida!lso 11 mio l 3 voro
5 mast , ebb\. la e:orpreea r\1 vader:ni oonp~mu. to ::.on uu a.aso :mo rti. L.
pari ad un meus il ~ d.el di!Jot:;nl'\tore 1 .:: 1.ll o z:.1'1 r iaolstr a.nzo la. r1 snos tn. oh-.
era unn. prova della e v9. tte neroe t tQ. ..

quoa1

nel
C\1
150 ..
eee:o

. olto 110 t·~"l"\t"'i tO 1l. Acuo l~ - ~.:l. 11 ·.,aro i n1Ht{';l1'llJKU I:.o l'ho n.vuto (lalla.
vit., .. E cosi :1a i' haato con patto so ritt o l'acoordo colla .:.ooo. F.. Antico oon_
ceaaionaria del l.'A.P.-

L'}. :;oo . ,_~.veva due ISP.di- qu.;lla fi uanziarie. e. Gonova .. (:D~">rini - ecc )
e qu..-11& ')()11ttoa -t'1cn i ca ll fl oma- i n T'ia.Z~o:J. dl Pi !.J tra= ...:c o'('s i 1 p t",l"\1 tre !".,1!!11
nel\a 'PrenariJ.\'ione della. cnAntt fP11a (H r i li ~ vi in Hi onero i n '\iultut"e .. e r:t aoco r
a i C 11ft erCI t onuto in bu/ I'a c-"lf'Ui iderazione per l o. f re sch.szza. de i ntiei e t u di a Q.OOJB.)n~ate. da.lla \tolonta d 1 nr~ rcdi re .. Re st.a.i a. 'R oma. f ino G.'1'1 1 ult i mi d1 tu_
lli o nei q uali a:ndn t a T}i till'lto.no e. co noao e1•e A11q;~ lo e e:aluta rc Ame lia ..
A lU Onf'ro e: 'POi a ·.;eno oa. ~tetti "' i n o a lla f lne de ll' rumo 1Jt"Od i "a.nt'\o.,.J.
o on tutto l'entue i a nrro della l'{ io v~n t\t .. quindi anUa.l a .{o!!la a rxn•te i n cart~.
1 rililPTi a3aun·ti n~lla fltesa oil'!l :pro0e t .....o "noou1.1 '10 d fjl -\.4-'0HC o> .. ~Uonero .. Jen o
Bli alla.cctato a.lla tr~tt'l chr> ve'11,1il t.la C;::ncHol<"l p r.-,twu l <;l. 1'1u a.,.a eli At fl ll :'\ fino a~.la c onti UJ\Z ion~ per >-~ntno.?.zola c "l lla <le ri vazio n~ pe r 1 ~w i a.. A 'lol"Y\
rinn.s i fino a l.1arzo ... noi ritornn.i !'?.. ''~iti~·~.i··t~o , rnr <.ccorde. ~!i con Ane li ~ nu,l
l a pro1a1zm CE:!.u:pat;na. <ti r i l1ev 1 ne l la. diro.tt'l. :t.>utic~eFasa.n o ..
I l periodo 11i c he t.rra.tto wt !'~·olunr·O fi1 o L:;. <.liccr~brc 1'' 0?· a d e uLi £'.
sol l io ~·o lc. Cllf'}Xtf" ll.a.a ii.i l me lt e. P. di Angc lc ch~ ve unero c~ ae- oia a Putit;:rl£:,
no per 1 p r1fi: rJe Gi • c he a Le.uretc in c:u~ l di FaDEmo . ~'bbi u.nohe l'&iuto di
mia. r, orella e l ia i n qv.anto Anelie. a veva tl bir.l10 e a tava p~r ave re t.T'lttlill- Il
ritor n o di Atelia e dcg li a.ltt'1 ftt ::t.ntic ipato e.ll.l. t' ine de l l 1 autunno ..

Limenttoavo Qi d ire che pri!".a d e l l 'a.cquedotto P. et: bi posa1b1ltt9. di
entra r e nQll ' Uf1'1c io t eontco lrlunicipal e di Ro>r.a.- ma abbi orror2 a d i mb&rcarm1
nella ce.rriera burocratioa a ou.i n on &T3TC diapoai z ione• Ft davo tnvace che con
una societB. l)rivata 111 e:arei -:">iU ~ao il::::t(h1":.3 e in naggior gra.do di a tint o- Inve
ce pe ral t ro g i3 dopo due "Y~ni .. ero cO:rto clte la 3oolet9. torte r ispetto a liB mi11
1
1 8
n o nuo vo aare1 andA.to a.llor:t cotJ t't"u-r;:toni rununci t>.. nd o a oo ·uitBre na t rtltevi da
un luo.;tt. a ll'altro c orM rt li z 1n[&r1• .\v1~,o w1a faDi Gl ia per c; odermBla e non per
v1Torne l e 'Oarato-

~!:~;l~o:a~:~.:~!~t~n~:~::i~~i~::t~~ '~i!~i ~!e!~~~si:e~: t~~ :h~ ~~n d~~!:_
Uomtnolai l'anno 190i c on r f*n idenza. a Ca lite1 ( Avoll ino) • E'bbi la d.ir!,
1i0ne d i d ue oantieri a l t ernando l a eor no.rtlie.nza. 1e 1 lavori colle relaz ion1 re
La t ive ; n;iornaliare• set t 1ma.na l1 .. uns111· <1& 1nvia.re alla d ire zione centrale-

A Cal1tr1 obb1 a1mpat1oa. acoo.-;l1enaa d"t collo,:h1 e d:>lle to.!:ll.gl1e
~ecrU BP'll&ltatori• 1v1 trovn1 oho o1 !'Oteva v1vere da umn1•Prooto oonteaaal
ohe ero a,.,.(ll1a.to oon prole a :>ttondova un aooon<lo t1cl1o• 1'1 fu datto: "Pel!.
ao.ta1" :I..A D'11"'l dol 2Q tebbralo Gff1"1~ psr t'!3 un tel.O j:r3l'lWI:tt o.mmnc1~nte 1& ni,.
salts 41 Apulial 11 telearal"!!'!W1 era otuto aperto o riohiueo cblln ecritta tra._
vera'l~ " nutTUri do tutto 11 pozo!lonn.lot• • l'ol uno. clollo etcnoro el preee 1a
1'remm 41 f'eotew,lr~.re 14 nn.acl tn oon ttn bnllo •
'!"r"·~ d!!ll ' e!!lta.te .A."rttlln r.ti t"agatunce aot t1c:l1 011 oon Llndo.•le. nia. t,a.
l!!.lclli?t pn.tarna avow a.noot"a. bisottno 41 eo ed nv-ral voluto Del\ , rn non r.1 on
poet nlla t'Olont!I di Amalia. pe"" ..!ui esteteva on~lo -o problome• "er t !Slot

rroT•tidl ovn

rlon"l~-

~re11a rluaol
l&VO't'O.. ~oci:~l.:Mnt•J

eub1to ""'lto a1,at1oa" tutt.l lo o1r'fiO!'<> C.l nootro

nlls donn"' d~ll't~ . C:1po• 'l))r~ l:l tiG).ia e Gisella. la
letltutrie'l d.l queota .. ~l"ado c t-:o cbb1~ a1~:~.d\t"l. aaoa.i la. rring, O-"D!i.• '!)U0 dir_
'.!1• ::l~l tutto tna.1

lnf.anto OOI!Pr&li chc ln Do oiet~ conoeo::JiOJHlt"h~ nc•n !"'tow. eot!tlnuare
\1 lJJ.vo:ro• "l.V•JVU 1a.t1 o.,.41n1 ttJr ell-.ina!'·• r:l1 n...""Pltn.torj T'itl \~rmat1v1\o ~"'lsni ~l ;:,io ,.,-...,n1~e 1 P.mlla col 'bill!lJI r1tomo d.,_i ri?1 f"O!\itorl e. F!.
:Mnze ed lo b1h:ic.t pr<l.ttcl-to :Per alt1"0 lavvrc.• Ihlla soui~tu. ob~l cmtit"io_.
~loni IP"JC1~11 d.t a.esidutt.O ed 1nt,ll1.-renza ch.e non Oa"!':binv'lno l a oltuaztonel
A :lllaf10 ool:tb1na1 un eocordo in
levan:)

Yar a
11- tl

pO,!'"i t
e.::.1 l,oro ,.. R~zz:1ra 1 ~~..!Ali Vi,
tsriluppa~ 1~ ~z1ondtJ. v'ndit~ ~tJrla.li l!a oastt"Uoz1one o0n 1.,1a.nt1dra ~:wlu:-3e. t'·~rp.) ~~ o ·11 J~~'i"tltte o !)llr trtnb!llt.o 'l!'l t<!r~o 1e..,.l1 utlt
l•U•ltlO.i~ f\'!"ee:d1ntc nr.n•nn!e !!'·~ ·~'~ iov,..ovn un utile au'f:!i_o\.e"tte t

-,nt'H' C.1seol"<t1a l)el" un r-ot1TO o.!'I':lt"&nte• 1o n.V'JVC bice...no di trr"elevar
nn mn:lS.lo oho r 1 f'u naco-to • rn foraa ln l'!iia. pert'lona. non aoddief'eoe la n
spott:I.t1va. de i ~-ua soei•Jocl ~C'-'"t'~ un~ volt:l. 1.~pnr;'l.i ~u~looa~;~ r.:'!l.l~ vtttlT
":: ri t'"~HTI1 col r-a te di uno. f::.."'i-;H:l i n c:re-1. ~1 1 l~voro l ;'!":".no nt.t1 o.. P1t·1~ltaY"<O i (!uc ~er;sJ.ll ncl nov~~br~ 190a- a1 cue.li err.. r:t~tc i""":'('((eto 1 nof!it
Al'Mt-to e "1!1ell"' l!loelt1 ~a.ll.e ~onno del Co.-po ceoo do a t~ 11 rmco!.turo l!t&P
r•bbe st~to r:asch1o o .,e=1MI•( f.lloerto 81'1'. 1l tro.tello di lloml)
All.::. •Picnor.c

11

ir ViE!.

pr1~.C1'"?

n,'!.terto ,..,1 ":'-TP.BerteJ. OO!!C"

d'.~~"':fltltoJ"e

lJUt.ttu ltcenz1c:to o!H30T'dO iw;•~~:nor£~ · Po! tut 1.Bt:u.n"'• C:.c.! Cot::une dt
fo""!Ulture c ntrado•d0\'3( })(';rdurn.l1c:10 lo ocir.pel"'' dFtl. 'I!'J.l!"'.to
,.1) ftb~ 1 a<\ eeer:t1tre r111ov1 topo(Ttl4"1c1 eon aucoc seo pf\,.. 1 "' tli£l rnp111 ta a ca.lcoli nl.t<Jts .rtoi ~r .!.1 di ...i{!er! te oh.P et.n.w, rn.tb't~.1oa.ni1C) un llbro aulla 'f'2_
fTJ'\3 tura. di I ilnno- Hiatt.ltb ohe S.V""VO <"Ur.J.c •~ !"'~!'ito m in N1!>l T:JCt.O ere
l"'oO lw.Uoo.to • :..eroandc Oc.llorote \\1'1 int:er-nere ce.:po "'"tlt o:P....erto ~ 1'0 1 tu1
Baeunto - tlDLinnto Ji aprlle • ntumnto d1 cg~~to• .. li~nnl ooei un 1T'!!'1ogato
pubblloo oont"N voelia.- m con r e.:_;ion'! ero et.!ln'-'C <U v~.:vr:ro nolln tcopeetal
r·a

VE~nn1

"'ilauo -

urr~ olo

~

Ia sooletU. dell' A. r. volla tro.ttcnor!"'i e pet' (\t\OIItO O.V"'VC. del.ego.to
11 'hnrono ~..."\: ~~:t!ono cl t ~t:..litrt- nt 1.. l'r"lt!e ..... fu procoduta 1~11n. Min par_
".;mzn cho n.vvennP-' 11 24 dtoe:obre 190Q-l'&l2'11nlst.ra.ztono peneO b&ne di lf!PO.t,
m1 d1oh1ara~1ono di t..i&ldo totele ~)r og!'li n o avera n;3:1t"Utt..e 11 ~nto d1
..-4/30. del o st1pondlo mn:~ll'J••","'r'L~d·.. 0~10 o1~ t\Vl"tlb'b1 fnttt> •..'l!"<hr,., la P.d.a
p.lol"'tetJaa - lnveoe oarabbc por re attlta..;:oac:1.ono llurt'tc1onte P'l" l.J~C!t\re la '
::i001etR. Wl a1r.1le t ra.ttn.mentat ra. non p!r quoa-t;.o lano~n1• ln dee1e1one 'Jt"&
~11. P""Sal

Vel :rarzo 1910 la eoa~.c~·- "1>h~"' a c'l~.ldrtt"ri r.l'l!!XInt1 uti\\:'\ quolla ln
tmll oauea oont-r~ u11 n.p 'tlt,'lto-rc .. ' !n tnl ,~o1c T".i vmn" f:"ttta di riapondera
edei"'1Joeamento• e ro"'!'!Pendc ocn1 m:c)porto-

"uanto cose. 1:!1 h'> 1noor:nato l.a ooiotonzB v1seuhl In l'rll!lO luo(lo oLo
~11 onoot1 • 11 ..,ndo od 1o oro oneeto 1

o ·~ una dlt•e:renza J'll'Otonda tra

Non potet rootare con Loro & Raz:aarn ohe nun vollero d&t'l".i un quid pari
nl pr. .unto roddt to d41 mta p&rt8 noll'azionda- !:a la 1'al!ll.gl1a avo 'fa lo ou•••l
s1[!onze• l!O(ll1o ralata• quattro 1'1!!11 con duo ball.e• ooa.roe rioorae :f1nanzlla
rie • eoa.,.ei l"18JJ'm1• ··1 r1Tola1 ''!11 ando1• Tiberio Uicoo : "Ale.o non a1rioonw......a :!>1~" • Sabdro ColO!Ibo; ':11 otter. . un pooto II:> 170 liro ,.,ua111•
oiro& !/3 del 1'&bb1ao,')llo•n 1 tBlo diaoe oho era un talo1to • non poteva aiuta.~:
"'1 Jlzio m1 dotte 300 lire oho reatit\.111 preuto• ll ::rot. !laron1 aooeaoore
>•tliitoinalo !!li dotto un pooto ttraordinarlo 1n quoll'pttioio toonioo- z..nnoni
prepar~ ·un" oonbinaziono o41la oon ""' Dire ttore o con o"p1t:>li yeneti ohe ora
g iunt!> qUD.oi a1 suoeeuo• • 1 oaro d.1v1a1ona doll'uffic lo toonioo di 1·11Bno
aon c·11 l'lw,.aM ,..,,_ Bt1)po".'l""i!l " Go.ll.a1"ate • e oo;Jl oon0bb1 1 var1 sma1 t 11
ritardo d.i un ~lor-no tm 1'1mpt'eaa .iei vanea a la nomina. d1 O::U.l c:rsta IJ1 f£
oe deoidere v«tMitMf que•t •utttm- a oauea della sta.nahez~a oho lrl BV'l'm. invaBO
-Aasunr.ri 11 postv ~~1 1nreenet"1t o11po dall'uttloio col:.O proniroorio e co" ina._
datto nlla '"1o. 1t•~olo~ ""' nolla to"""'eto. ocr11 porto ~ desid.,.atol
Gullc.rote fu !l 'l" r.c 11 torte del~ &3.lvezza- a r.11 oor.!lol; ooll'!. nol'dna
wmnltn- XJ01 till& oonferme. unanine• o :1uando lauoi <Ai l:e:t oaricc. o!Jll 'utt:lftlllt)
rltfll1ento -"Dl!.r&le luolnr~"rl.ore detto 1n (.;Onl!li C:lieo it un tanch(jtto d1 ed.l.!1•
ifon rumOEU"ino r&.gioni di a"ltt.rez:=::l\ r.::n r.m n t~unna.tura.l1 ool ::-."JO:lU<t•,~a l l"&lto
uTeYO 1!1 ao•o1enu di tontare la 11bera prQfe•::sione ~on. Uilti IJUllti a.l rteua.r.
f:rl."'!' ;:t!~~u~,,n~~.ro!!1 ~~l;:..~~!" 1!";;!g!!r:.
cu1 ""n vom ..,1 dar d9.

"

11 l!l~t~s w~nto IJ.\ 4 r1() ~Jffon1 ~~1 occtrinse c. aecS.daro :mll.:t oc.sn. otw 10
ce;:~tru11 r'l~l lct-25 au tarreno giQ r io• ...A~lii cor~gio Ptii'ch~ i r~Cillr!':i orp.no
1n:ter1or1 o.lle r_~te lnt&nzioni• ll t'ec1 l.:ene ccr.lS mm ::-ell
L1nd!4 tu pur Am6 11a piU. ol.LG

U&

o.1uto.. ovacn do tlUA a:orcllt:.-r.:.u""to cl ha.

t'att.ll euperar-o lc c Cll'l.D6(;Ucnze ..-1 unn sua nn.tur~ org i)GlS.aoa clw Ui coende non
Uulltl bonth 1)fltornn. lllt\ Ge.l nonno Dalononcinc note. par ~ue:~::t:!. eua qu;_,_ls. th-A_
~lle trPII da cuo pttdr& e pul'C Az~lr.a ora. uu&ua. tta ... en r!cc:·du I
I figli son oreso iu:ti vh~'ia.toai ultru O(."lo1 e;~")Cranza-di che 11 rll!.(I!'al'!1o
non si & nn1 oooupt\ta doll<> rol1G1onv• c io non ho VOl!!.
tu fa!"'rte ri.s1 bi,...otti od. in·toll43J"::\l\tl - l'1Ur coll'ooenpt~:~ o collc. "l'Xl!"'l:!. tener.~
ll ·Jul 1." via d.fl1 'bona- 1":\}r uu \~ ' la Gauou. ora ll ~.~u;..:-tr\3 i;c~ .v~o n~llo :ftJete •
n6llo rioor!'tlnM• Pol 1 1'1 1i eon orasotu"ti I

e 11 bDn•dioo-

'"'"lin.

Hon <.\'N rtJo ezJUtiJ o"»de.ti dt')a \ ·1ot<1 n'.l:l ho utJr.:r:::!ll10 awto ur:1.n•l1 t1o luL;1on1
~\ gi->'1:'!•10 .,;on stJ.tO Ja;,ioin•a.to anJ~lJ 1a fa:"Ji~lif) do1iZiOJ,.J•• ( u l1llOnO du o)
m ho 'f'<Jl'Jieti tel·.,...~ so!l'"pre desider:lto di vi vor d3 ~~ o oollo 1:-Lo :l'o~:.N·• o.ltlOhil
~ ti1"1 C!ito rla~ taoer~· prtaforondo unn. ::rpge~a cho '01 vol~IS'!' b?nl!• '1 questa
Amellg...co!lt~a t!-'J'lO~ua n olla b!l011.C. a ru ll:!. trlete
·d.cenda :1e l]...~ v tto.•At.111!lia. i eta.tn. tonera mdro• qao.nto 1o c c:t 'Jtatll agvorofo ro• f'!llllllt& oircoote.."l:t:e ~1 h.a. Qato un 1Wt~:tnta."loo diapiMoro• r:a. l i1i"1ne non
CNidO cho vi eia un padre piu ....,.to d1 "" &>1 fii311•

par

or!t10 U avel' tr0"1fl.t_!l in

1\ G:"'llo.rct.c ~eve he.. V!eeu~ 11 pl.U di tlia v1.ta :ho ~r ,... tto l~ t.o!:lba d1 tlll!!i
l!lia !"'• tuta r.ri <:1 Ih11" (ooi)•ave re di trovarvi l:>. ..,.co P''"Jl<ltualo •·1cowr•, lvi l 'o!'m{·qio dei a.J.e1 oe.r1•t1nolt0 oi r1=o rdera.r.nc:; t:.! oc·•Le. tol!":ba aode_ota • )'ra:;oorztcnata Bll~! 1'\1" indole• a all•. vib v1oouta• eho eont11W.\ nel
ricerdo 11 fil:li e· 1 d1aoendot1 del ftl.o nOl:le dir!UmO au di uoe ttn l''Cddioh ••

:ntll10 0 le 1"JS!"(lle: 11 s'!a ~C &ll'&ni!l& Eu.J." penoc.rulll a IJ:Oll~. !::OO::ZO O.llo .. CoudO

.,., r'lavld. " ":o

z-~t to

saoln1ro l a. parol& " t.oinl.OIS01 4t

ebraioG~;

... i c:C

~Pa.ce•1

oarriera burocrattcal Poi &:11 eTenti at TlndioaronoJ
Feci do.a.nda(e tui aoe1tc)a1la Scc1et8. Ercole Antico oonoeaatonarta del
l'aoquedotto

~lieee-

ohe aTeva ur,enza di metter in oampacna una equadra

per preeentare nel proaaimo febbra.io 11 pro etto eaeout1To del tratto di

C.!,

nale principale da Atella. a Venoaa•(diramaztone per F0£:~1a)Era 11 rtparto 3° oM la aootetB. aTeva atfidato all'inc . Dall.tn-Q.u eato
ott tmo e l er.wnto teen teo non era laureate- ma aTeT& una note Tole prattoa de l
lavori· '.!;ra reduce dalla costruztone 1 dtreztone de lla ferroTia llaaea-Foll.9.,
nica in cui &TIT& oonoactuto la oqina Rosina Sadun

ohe i v i aTava un nec o_

z io di t eeautt-f a r asaa) • Non ao 111 per queato- o perohe tosoano - o perohb
laureate a

)~llano

ovvero come ebreo- comunque f'ui da l ui 11celto inateae al

collec a Brooade llo di PadoTa ohe &Teva 10 anni di l a uroa 1 di pratica-

Pr!.

et oontatto colla aoo1et9. e con lui il 1° ma;eio 1906 a Rona .. Dopo ~ proTa
c he l o eoddisteoe aaaat tan to da far- 1 conaiderare uno der l1 e lement! soeltt
mt diaae ridendo: n al primo vederla penaat ohe in oa.mpaana la prima Tentata
1 'anebbe porta to Tia•- Fra :pa.renteat peaaTo 50 c hi li c oc li abi tt IA lloma s1 fee•. un periodo di preparazione in Piazza di Pt e tra OTI oono].
b i 11 oor.m. Antico ; e alcuni :poll tic 1 ... , 11 dire ttore r;enerale Bruno del G.
C; -nonchC co1lea h1 e personale •Ercole Antico feoe un c torno in 111a preBIJl
za una aoenata all 'on. Guerci ohe to col mio biso,:no non avrei sopportato
Conobbi

ano~e

il aen. BOabrini preeidente della eocie t S. ohe ave Ta la aede f.!_

nanz1ar1a a Genova- ·p·an rnt ocooroe n C tropno acume nC b ran t empo per oapire
ohe l a eociet9. non a neb be •••c:ui to a f onda il lavoro della c onaeaeione a he
prevedeva una spoaa di oltre 200 l!lilioni 1!10ntre l a s4oiet8. avova 11 capital•
d i 10 m111on i veraato per 2/3• Poi v td1 ohe s i t entaTa la ceaaione dell'ift_
oartco a scopo di spec ulaztone utile anche con dttte straniereJ ..
a~~

Eeeen do a Rona...naique intanto Ance lo 11 9 lut:lio 1906- ma non potei r!.
carr t a Pi tic liano sub1 to • nel'II!DI!no per la mil& de l 17 euooeae1 vo- 1 solo a
l a fine del meae pote1 andare a oontortare Amilia e oonosoe re il mio primo_
centto-Feoi in que lls. oooaa ione una toto che poi andO ararr1ta 1

La • - n a di Rionoro in Yulturo ( 3° Riparto) oolllinoio al

Sto-Ia squadra era compost& dei
min(abruzziBI• pratioo di la"t'Ori

5

3 tnc•&nlri•di un oapoaquad;{~~to da

"1:2.
Da_

*• d.& un Apolloni roaano perl'etto macctordoa
0-

ohe our&Ta la noatra TittoT&Clia- Gli altri erano eleaenti looali..., di pura :rat!.
ea- Fatti 1 oonTeneTOli col Sindaco • ooll'on. Fortunato deputato locale ctolit.l
t1ano-o1 at •tee al laToro- Al matt1n6 alle pri111 luoi ei ueciT& in

oa~a;..

in carroza e11 1nc•cner1- in oarretta eli altrt- L'oete oi preparaTa la oolaz12.
ne- pane • Tino- ed altro .. ohe Apolloni in aeeta portaya con e8-Vereo 11 ore 8
ai :faceT& lo apuntino ool material• della oeeta a cui eovente era acc iwtta qual•.
ohe eoatola in ooneerT& di Bellentani di Jlodena• fino a Tlnirmi a no1a 1Daain a_
Tl"f& con ae , anohe proaciutto di ii;)an Daniele del Fiulit- Va 11 pasta croe1o era
fatto alle 13 ae e uito da un eonnellino e d& una fumatina di 11caro toeoano o

n~

po l etano .. La zona bae•a del traooiamento era la fiumara di Atella- !IB.lar1ca- •
ei dice"t'&( a torto o a ra.cione) abe per la ealute era neoea1ario non dormire di
,tm:ftdn-- cA,/~/4 ~

notte in baeao • far qualohe :t'uaa.tina

~

• in ocnil! caao ooneerT&rli forti colla

b uena recola e col cibo- Tutto era facile nell• noetre cond1z1oni- A sera tarda
*1 ritornaT& a Rionero in Vulture per 11 paato macciore in trattoria- Eaao con,
_...

~Ai'Prn_,~

eieteva in pasta aeciutta- un p1attoA.d1 manzo ai terri - frutta e tormaccto •
vine -(una bott1cl1& a teeta)•La came era tornita da Jlel:ti- perch8 a Rionero ..
co1 euoi 9000 ab1 tanti non macellaT& che unapeoora alla aettiaana la do. . n1oa1
L'oate faceva il conto di Tolta in TOlta • d1 re c;ola abacli&T& aecnado 1 prezzi
delle portate ( in piU-) • la aolll!IIL to tale eempre in piU• ma. non ai oetin&T& quando
lo oorreccevamo 1 Poi Banda la moneta ebacli&Ta 11 rea to eempre a euo vantacc1o I
Per altro non poteT&mo lacnarci- Dopa 1 pr1ai ctorn1 ven1vano alla sera a tro_
•

varc 1 11 Rice"fi tore del

( ..n,...r ~ /~r--'}
Reciatr~ • 11 auo

( /uo/c.)

prima applicato....,. con una ottima bott1,

eli& di Tino locale lcelto ohe beveT&no con not• Coe1ooh8 :tra 11 mezzo litre
del la prima oo1azione- 11 litro della oena • 1/5' d1 bott1cl1a , la doae di Tino
no a te1t& per no1 era oltreoh8 au:t':tioientel
A Rionero o •e aaqua locale mineral• di aorcente- ma. 1oarai ooaodi 1c1en
/#.f• ././'
ci- Al noatro arrive 1 aacclorenti ohe &TeTano circolo oi of:trirono ~ w.c. del
Ciroolo ateaao

d i cui f'acevamo a meno/ aerTendoo1 di quello ahe la camp&cna a_

perta MttiT& a noetra diepoeizione• Fra 1 d1pendent1 della aquadra &TIT&JIO un
~~-

raoc amanda to poll tioo oh' eerT1 T& da ••ere tart~

II&

noteTDlD!IIInte atu.pido- J'u a

B)IO ricuardo ohe Brooadello doTette ripeter• ptU TOlt• 11 euo motto: • eon

••l!

pre &11 eteeai atupidi chi 11 tanno ma.l•"· una Tolta ealtando un :to111tto ebbe

.

una diatoreione 1 fa.oendo rappprto eoriaee• ealtando nel :toeao" inTIOI che " Sa_l
tando 11 toaao• -sa Brooadello dieae:•eaattot nel toaeo"1
La oaspacna di Rionero era un paradtao di prod.otto ortiooli per la terti

li tS. del auolo 1 l'it:rtcazion• • 11 bel sole oaldo - ma. 11 1avoro era a:t:tidato
1.111 donne aoarea•nto nutri te- pe rohf! eli uomini erano in t e m:poranea ellicrazi!
n• in Europa o in America- • l'aratro coneisteya in un l ecno con un chiodo che
%-<.C..,~~ ......~

era tirato da un ae inellofar anche da muratore • ci
~zio

4'J-?

Fra 1 d1pendent1 &TI Tamo un manoTale ohe s &piT&
A

:rm.~r&T&

1 picohetti eul euolo• ATIT& i n Piazza un D!.

di cene r i diverai aliaentari col piano interior• alla etrad.a di un cr!!,

dino, Vend.l'f& anolw petrolia • c•neri a:t:tini• lll tten a diapoeizion• noatra il
suo oaT&llo da tiro- oh• &TIT& la atalla n•l locale di*Dro la bott•ca- 11 oa_
Tallo entraT+alla Piazza nella botteca.
loca l e re e trostante mediante un usoiolo

dei cen e ri di

oomm~rcio•

eost&T~/n~ancolo
.

entraT& n e l

-

sinietra OTI a

ftT& la lattiera •del tutto a:tfiancata col letto aa.tr1um1ale del proprietario
Sot to 11 let to 11 trovayano poll1 e oon1&11• e ne ll 'altro lato de lla stanza

~~due

suint- Non rioordo •• o'er& qualche altro letto pe r 1 ti &li

dei due eeeei•

Che 11 noetro dipendentl roeee ind.uetrioso T& ben e- • lo lodo

DB per 11 resto lo ecuao pero h8 nonostante tutto era un paeae poTero•
11 oibo principal• del poTe ro locale era la peperonata- contenuta in una
oiotola di lecno tornito- :tatta con peperoni roae i di quel li chi ai :tan santi_
re anohe ai sordi-Del reate beTevano aoqua - lnterrocati dioeT&no che era un
o ibo ma.g nifioo ohe acaldaTa

• eoddistaoeT&•lnutile dire ohe anohe 11 oibo pr!

parato pe r not alrbondava di papr1oa1 L'orar i o era limi tato dal tempo • dalla
luc•- In c as o di pioccia o 'era sempre da :tar nell 'Uttioio di RiOnero per 1 r.!J
T-Orti • per riordtnare 1 rtlttTi• ma. 11 teapo :t'u per lo piU buonoContinuando 1 rilieTi o 1 allontanaTamo dalla baee a he fu portata a Venost

L'oste nuoTo era tosoano contucat o con una de l luo c o-orc oc lioso di aTerm.i con -4...(

Venoaa oonaerra in Piazza la atatua &4 OrQ.zio auo otttadtno- I r111ev1 4a
· Yonoaa t'urono fa ttl nella atactone tnoltrata 1 lnTernale•Una Yalta in looall ta
I&ptlloao oa4de una bufera dt neve-

1M.

to taperter.ri to a onttnuavo 11 l'llio laYOro

quando '"nne di ooNa Dallin a diotoc:liormi dioondo l • , . non ooftto 11 -.l.to9'
andtaro!• Gt oaptaoe ohe tutta la

equad~a

non lavorava in un Mdeot• punto pure

eaeendo unttal Ricardo altreal. ohl era oosl. treddo ohe prendendo la catena • tallioa( doppio deoa~tro di f'orro) oi brtoolam lo OMi como eo toaoo 4i tuoool

:va non s1 pote ya po rd.er t omno 1•
'Della ftum.ra dt Venoaa ohe d.oveft eaeer aed.e 41 oantiere dt lnvoro feat un

r111evo e lo •ntai poi aolle sue ourve di linllo in plantaetrta ohl venne &.!.
aai lodatan olall'l.n!:. Jllo Colombo dirottollo do l riparto lVO a cui la

r.m~dalii!O

i n oopta T!er suo uso• di cone unc6•nto• I 1 &aYoro mi ptaoeva - era rl'POoante

tntellettualMnte- M1 do.va una oerta pa.aa di aptrito- e non J!l1 peeava la tatto&
Nel d.loembre lnou ri torn&Z!IDD a Rof!ll'l per la red.azioO,e del proeetto eaeouttwCollaborat ne l d1ee-no del ponte aulln f'lumo.ra dt Atello. . lunc:o ol tre e:..OO metrl
( un 1>0ntooenl11o tiro ror-Ano) oho poi rhidi riprodotto dal T.
VIII (1917)

a

pa~.

c.

I. nol 'VOlua

127 pubblioaziono • &ttra... rao l'ltalia" - 'Jr. Rionoro tool

l'aaoonoiono dol VUlture a pio4i porohb non 'VOlli aaliro a onallo•al!ll!lirando 1
lat:hi di J•ontioohio

o 11 ;lnJltuario di s. 1•ioholo con un nftraooo mlto obiadl.

to 1ntem.a•nter·1 peeaya aaeat doTor vtvere lontano d.& ANlia e dal bimbo• e non m1 deoide_

YO a tar loro d i'Oldora una Ti ta randoc;ia in luoc;hi povori o ooo..,d1•l!a quando
alla fino di tobbr11io 191. tui a Pitic;liano prondo- la oonoordo doohiona 4i
pro'Oaro 11 nuo..o; !l41riodo oho mi ohi&mn'Va nella pro'Vinn1a di ihri all' 8• ~to
por i rilini dol tratto da llooi &d Ootuni nlla fino dol oMalo pl'inoipalo o l.
nizio dolla dirat>BJ~z1one )lei' LGooo- AIIOlia 111 ••c:u~ oon Anc:o lo o Delia IIIia eo_
rella- Faoe.-o un po' la Ti ta a RO!M. eel t neter..e f&Oeli!IDO onaa a Pu.tldf.Do centro
do l riparto So•Putic:ftMo ~ un bol oontl'O
aomodi

i~:ionioi•

I!'A

a llora pri'VO d'aoqua potaHlo• o d1

P8r bore taoollii!IO ...n1ra aoqu& da Rionoro in bottic:lio• dol r•••

oto non o •oro oho aoqwut di ohterna p1o......,._ Pl'ooonto Amilia non obbi da l'ioor
rere ad un oete- Pronedea let al neoeaaarlo• e tn tutto 'l"l1 troftl bene oo•

lei • ell a.ltr i -

L• popolazione del raaazsl era r101to maladuaata ahlamndo le

co111!Mdlant1 le 111:1e due donne ahe ueo1Tano d1 oaaa aenza la mec:era-

lL

La donne

call atavano al baloone di oua loro a vedere la doMn1oa 11 paaaecclo dec:li !!.
ollin1• ooltlTSndo coat le aliiYJ'Btie e uli a.'I'!IOrl• He llo apeaaore del muro le oaae
a.Y~vano

eruame!"l o''e aen1-m.no d&

coocio( lo zi '

~ppe)

G~tblnetto

tenendo,1raooh1uao un reo1p1ente d1

per eli uoi corpcrt.li• Al •ttino poooa'O& una piooola bo!,

te d1 lecno 1n out a1 roveaalaft 11 oontenuto dello z1'

~T>pe•ll

aoeao da oaaa alla otrada &l!Orevolmente abbraao1ato d.a.l

racoG~::lltor

na poi col

COI!2B.

quale Tenim
• Parlan4o_

Bruno( na..,oletano) ebbl la rlapoata ohe quea t o a1ate11a era piU

t c lenloo del pozzi neri aettentr1onal1•

11 1• ma;s io la Yl& era parata con &J:.

co t r ionfale n. t"loewre l'oratore aoola.ltsta da tuorl• ma not non poteyamo tar a
c.eno di uoolre aul la.voro•

~r

non tarot puaare eotto 1 'aroo uno locale

1 oaTallo per la bric:lia o lo dnio aul •roiaplodo-

preae

Dra tornltoro di oarrOJ.

za • oarro un corto l'ioholo Cirillo cho oi dico'O& nipoto di Do110nioo Cirillo P.l.
trtota itl>liano antiborbonioo ai tempi della repubbUca partonopca mrtiro al ri,
torno doi llorboni• Gli ooproooi tutta la mia oil'IT'&tia per la oua cnoota o

c••.U•

lezza nel aervlro 1 ed ebbl tn rtapoeta- • 1 oaleesleri eon tutti blrbantl• dopo

i oarbcnai• o chi Mn 4ico birbanto ad un calooaioro

a birbanto

lui otooeo I •

nio

cnratni poi oho obb i amioo oaro o benotattoro Ooil!ltlDi di Re canati ohe • dirotts_
re di t-raaportt( caleeetere ln cra.nde} ed era allora croeelata dl oarbonel• Il
~: tudlzio

del Cirillo doTeft eeaore pura.nte looale!

Venne 11 '""men to di oaMbiar oede • oi porta- in una locali tU doUa

La!i.

reto fra Fasano • Jtartlna Franca- ln un tabbrloato a trulll• Ci vonne ao•• ..ne

l'abitatc ooi comcdi •elatiTi•( porlo per la :fa.miclia)• Peroib all& aero. rito.E,
nando dal rllleYi donTO peneare ad A."lcelo
;>-" I

e al ouo latte• olw oomperaw

d&

un

/4-,

oapralo dinrcendo" d.al oBJIBino 41 r1 torno 111no alla aua oasupol&• Al u.tt1no
co lla oolazione preparata da A•lla ln un te e utno f)Ort&"!fo una hotttclla dt aaqu
nor bere• ma appena ero :tuorl nell'aoqua appar1Tano oerte plooole blaae blanohe

repaleiTO cho "'i tacovano cottaro il contonuto a torra- diaootandomi col mordor
corti cotr !oli ( ooo.,.,razz1 ) one 11 avev!l.no 1n OalllJl"Crra•LB botticlia oervin
p•r il latto- oho Anc:elo affaoeiato a l murotto dol trulllo aoooc:lina oon oocni

mantteati 41 ctoia crandel- La campacna lunco il traoaiato era baaaa- ooltiYata
ad orzo o a f'rutteto• {fioh i • oar&bbi- • mandorli • ol1Yi)- Gli oliYi erano
eeoolar i • anuunt&li- pert1no ayeyano alcuni pilaatri in suratura per ••ate_
gno dei rami 118Cc ior1-

Era una lite ooi propr1atar1 oc ni volta oha oooorreya

t&!!ltar un ramo pe r liberar la

Yie~uale

del traooiato• Una volta uno di e ea1 m1

vo l eYa t mpe dire l'aocesao al suo fondo- ma io lo
ro atatt

pa~att

ae~atourai

ohe 1 danni aarebb!,

bene- d ioendo in fine: • aiarro r;alantuom1n i I" .. nw. eaeo ri•P2.

se; • a• foate calantuoaint aareeta rimaatt all• caae TO*il•l• - In luoa o Calan,
tuoaini wol dire: c entiluomtni• rtooh1- cent• che non lavora1

-

i'u quello

un anna part1oolarmente aaooo- Att r aYeraando 11 frumento o 1 'orzo a 1 senti T&JBO
fruetare 1• c ambe 4&1 ee rpent1( 1nnoou1 )abbondant1 in luoc o-• laao1ando 11 eas:.,
oo dai piochatti di abeta

a marcine di un muratto era facile al ritorno di
h?//).1~6

trova re 1 eerpantt a ytdi cha 11 mo r devano pe r sprame rne anc he un""tamF di uaid1.
t9.1- In oomplesao spero e mi p&rft ohe Amelia foes• sta ta Tolentiari con me in
QUell& atacione aa. biaocnO nond1Dlltno proyyeda r e al auo ri en tro a Pitic liano in
t ea no par la nas ctta di Apulia- Ed io ero stance di far la vita zincareacal
Aman te de lla famiclia • quind1 de lla oaaa YOlli paaaare dat traociaaenti
all• ooatruzioni a rientrando a Roma. per la redazione del procetto preai eli
opporttmi aooordt- colla dtrezione de lla aooiet&.•ohe col nuOTO anno m1 aaaecnb
a ~alttri in proTinoia di ATellino•
Nella bre ve r e eidenza di Putidano ebbt la tm:preaaton• ohe 1 barae1 to.1.

.

aero d t animo malttdo ·• ohe 11 Cirillo non aveaat torto del tutto c tudioandona
una parte- Un ciorno 11 cannecciatora locale - Liuzzi- •cui era &:ttidata la OJ!.
atodta della oaseetta del mio li Tello

ohtuea duran t e 1 r111eT1) la per•• dt

vis ta - un c ruppetto dt c ant• del luoco faoeTa lo 1110rr1 mentra to ri tantTO 11
Luzzi reaponeabile della pardi ta• sebbena non aT•••• neaaun Talora per chi la
&Tteae preaa.. Ia. m.i a o r az ion• perauaae • la caaeetta Tenna fuoridio

e da

Al:f:ro epta.2.

notar e- Un c io vane Balduaoi del luoco aasun to 001111 eec retario tentT&

1• re,.i atraztont dti mitt rilievi taaheo•trict- the at fao evano au libretti
a d hoc oan l a pia duriaailllO& a punttl_tine- Non ho mat aaputo in oht 11 Balluoot
t bbe a queat1onar coll'inc . llamin-

m&

quando t'ui a R~m trovai ohe alcuna pa_

cine dei libretti erano atat1 cancellate 1 i nullllri aoatituiti con altri- 11 dan.
no aarebbe etato irreparabile aenza la mia cautela-

0~1

numero era etato letto
canoell~

piU TOlte per controllo ed anche 11 lapia ueato per aio ordine non era

bile com1 •• :roaae inctaa nella oarta ocnt eeano 1n1ziale• If& in un ctoTane un
tale malaniao m1 teoe penoaa impreaeioneCoM aempre tra uno ed u n & . - periodo &Tevo una breye lt•enza per Pi ti_
c l1ano- ed ebb1 coal la poeeibilitB. d1 acoordarmi con Amelia per il futuro•

AJ1!.

l1a porb TOllo la oompacnia di Linda- od io aooondiooui-A* primi dol 1908!ui

a Calitri ove era dh·entato yacante 11 poato per eeeere etato licenziato un col

IW?H-4-

leca a cute at taoeTano appunti 11!4 oerte sp11e· Ebbe 11 colleca una 1ndenn1 t&.
di ltoenziJI!!llnto di L. 10 000,. Q.uel ohe anenne poi ed in aecuito anohe a Galla_
1;,/"'".'4//e ...
rate m1 tnaecnO ohe"non
inutile una aomma di denaro " r toclierei dat ptedt

e

un dia oneato- ma. •• un calantuomo ee ne va daeae non merit& nulla!·
A Cal1:br1 m1 troTai (~~,: t~ 6~ene• f'ra cen~~c ~~ tutto riepettoaa ed attab!.
le- Calitri

e un

crosao pa.111- situate in a.!to- allora vi ei trovaTano intpriBA

r1 oolle loro famiclte- addetti a1 lavori noetri 11 dot tor Cioffari • 1 'aTvoo.!.
to atanc:o-e buonl relazioni con persone cospicue del luoco-

~apo

de l riparto per la aocietS. era

~

1'1n/:7S~aahetti•~:i~;;" era

n.:,y.;zr~ Jr

l'tnc . La

( 11h1A:l r.:t'/ J

Rec ina calabrlll• Impreear1 ;.~~~ zocchi-tl 1 aienori Recazzoni "tutt1.6:~~!;P lg_
ro eign ore- 1 l'i nc . Gonzales,.. pure colla aicnora-L'asaistente Santarneoohi..., e 11
nc?!>'.tf;f;,_..

racioniere Narict ....anch'eaai colle aienore• lli parTe 41 aTer stiTO di easer 11!.
to penaando di dare ad Amelia una oaaa se non SC"i&ta oerto autticiente•
Al aio arri vo conobbi ol tre a.lle person• della societ& 1 impreaari 11 Sin.
daco ( don Ciao illo Tozzoli )e 11 baron• :l.ampaclipe col tratello - un a1mpat1oo
don Toglia prete

•~etato

che oi torniTa i oaTalli da sella· Fui aooolto con

secn i ma.niteati di stmpatia• e solo quando d1sa1 ohe ero ammocltato con un :t'i_
~ lio

1 con una buena eperanza

un CiOTinotto

e Come

inteai dire: " peoaatot"

e coal CO!I.Jn"IBi che

un fuc ile O&l"iOO Chi tienl a rispltto ma un ammocliato 8

cone un fucile acarico e poco p1U di un bastone1Ua la buona impression• rit!I&BI 1 fu contermata- allorohe diaai ahe presto

~lia earebbe Tenuta a ~,;ali tr1 ooi due banbini di out un~r~vio 1no

ai-

naeoere t

lnfatti 11 29 febbraio 1908 eaeendo to in oantiere sui l a wri di co_
struzione ciunee il telecramma. a he e li amici dell 'uffioio aprtrono e poi

riohi~

sero sorivendooi di tranrao: "aucuri da tutto il pereonalet• -Poi erano state
dieposte le aose per una aerata in onere di Apulia neonata in c a sa dell' ingecn!.
re Gonzales• o he riusci. c aia e oordiale•
Appena 1• t"u poeaibile venne Amelia ooi bi mb i a Cali tri· dapprima l.lll&
l"" iando in una oasa del centro e poi in una oasina d i nuoya oostru z ion e di oerto
Abbate f'uori dall'-'bitato- A Ca litri oi fu poseibile far Tenire ll'IObili• e sup_
pellettili domeatiohe-

iniiODil!1A

una oaea noetra• Venne inaieme Linda che Ti ai
r

troTO b ene; rna Amelia oonquiatO tutti col suo modo di fa re "!>e 7J~ 1 cjfo.l/k .
L'ingecnere Sacchetti laaoi O C'tlitri per assul!l.ere a ltro l a voro in

C a l~

b ria nelle case terremotate - E qui ei oaeerTi che la eoctetS. -ro leva distar oi
de lle impreee per 1 auoi ctuoohi d.i borsa-L'impresa Zooohi era stata

ta da Dami n e

~!~

ti tolari erano B.l!liCi di Sacchetti ... Sioco me la Societ&. aveva in,

via to a 0 a11 tri suo fiduciario oerto Pileri di Roma

/

in:t'ormato-;_f:~~mtn
A

a Sac

-

ohetti furono meeai in cattiva luoe•Dapprima. Damin fu asaunto dalla eooiet8.
cono ees io nar ia de lle ferroYia salentina

ve r so !.13cce- Ese o p revedendo le ooae
t:rJ:e,ee_

1"11 ooneicltO di l a ec i are Cali tri • di eecuirlo• ma. n i fu impoaaibile ora ohe a
-0:. tleperl;?t4

.....

-

vevo Amalia • la oasa-Venn• 1n'Yiato capo ripa.rto 11 oomm. Leon e Carpi.;,:ohe aveva
aeco la fi a: lia n,ra e la isti tutrio e di easa Gise lla Pabrizi-Saoohatti prilma di
l a eciar Ca lit rt rivolae am~ im··· roperi perch! come al!'lico di Damin avrei a Roaa
.;J/~ -~~1! ,<}

detto male di lui- Era pres ente Tiberio Spizzichino che si mera'YiCliO della mia
m~

"'

u f~A~~ · ~ ~,b..Jr, ~c c./' P o11 'r·~,JUO.noiJY.;J .

1mpas aib1lit0. - l'aocusa era aenza fondamento- Ce r to

e ohe

Ca rpi era venuto oatl

le a ll'impresa Zoochi e presto fu cattle anohe a me come amioo di Da11in•Sotf1M
4-"'/;, .:t~n"'"
~'
va eotto ...._il oolliC'& Lare~ina calabreee per rende r ai simpatico 11 capo~ Ee so in
prima.Tera 1909 laactO la aocietS. per un impier: o all• f e rroYie dello State-

1

me r6at0 oltre a l n io lavoro anche que llo dei ca:nt1eri direttt dal collecaAmelia fu oara amtca di Dora • di Gieella tanto ohe prima di l a eotar Cs.
Utri preyaJ:lendo un nuovo parte accettO ohe ae n a soeaae femmina 1 'aTrebbe ch!.
J'AB.ta Gis e lla
per non

fa '~"

1

ae nasceva maechio Alberto dal nome del fratello di Dora• Poi

torte a nesauna naoquero 11 1° tlDTembre Alberto e Giaella-

a

Nella piazza dove abi tavar o not ei faoeva la trebbia tura in queato modo.il
f r'lmlnto era ateao eull 'ala- • 1 oaT&lli con una pietra traeoinata coae un G&£.
retto paaaecctavano aul crane trebbiandolo ool utodo di NoltCali tri

e au

un ououzzolo• 1 quando tiraT& 11 vente sul eerio- per prootd.!,

r• oamainando , downmo far catena etretti braccio a braooio 1 epincend.ooi

a

cuneo per vino•r• la reaiatenza del ventoCali tri

cWv~avere

anohe IBID 11 benef'ioio d.ell'aoquedotto puclieae eiSI!l

do scare& l'aoqua locale- iA donne per 1 lore biaocni non faoevano queatione
di looali tO. 1 eo vente ai dec idevano vic ino al p&ll!ll che f! in collin& ooae Ge_
nova-tna per naecondere la vercoc na 1!11 turavano la taoc ia ooprendola a on f&ZZ_!
foq"M-'1e.

l etto ohe portano sempre- Ed"'era su:t'f'ioiente neroh!. fuori della faooia erano
tutte ecuali nel veati to 1 n e ll 'aspettoe r acazze era nella soollatura del
I"'Onna di un prof'ilo roaao

La dif'ferenza f'ra donne - marl tate

~ iubbe tto

• nell'applioazione in f'ondo a lla

da out le bim.be ••ano eaoluae-

1:1 piaoeva aeea1 vedere Amelia - a llora Tenti treenne- amata dalle amiohe
ohe e i aompiaoevano di a tar con l e i nelle c:i te ai oantieri-Facemmo di queato
nur.wroee f'otocraf ie c he colla no etra fuaa da Gallara.te nel 1943 furono rubateUna volta lal!loiando Ance lo con Linda Amilia venne in oantiere con

m1

au

un barroco 1no ohe ai roveaoib per la. c a duta del cavallo•addo slo al quale cad_
de Apulia• Faoemmo anohe qui una fotocrafia •Apulia aveva fore• un anno ed !.
r a in c rembtlulino b ianco- non ei apaventOt
In un periodo in out ero aolo a Cali tri don Toclia mi recO il .a.vallo per
per rave-.JC/dr/1"1,·
andare in oantieM .. ma quello a1 faoe'Y& impazzire "'ooi auoi movimenti ribtlli
in ,.zzo al torrento J'1ooooh 1a cho sta ai piedi dol oollo di Cali t" i•:l'indll~

eceai • Tidi che era atato IHIIIO 11 moreo a roveaoio • lo teriva alla booaa
Un ctorno andai in cantiere 1 verif'ioando un traooianento trovai che un

ptoohetto era errato- pro"f& • riproTB. tutto andb a poato eennonoh8 in call!.
ria

e aemprl

ciorno 0 notte GOI'Ite 11 TUOle- Il f'atto

e che

1110aado era b~01 P!.

s to 1 non e ra prudent• ritornare a l:alitri lontano aei o)ilo•tr. .

Feci pre_

(m,cJ/urJJ )

parare un boooone dall 'aaatatente Antol is••• • m1 terrsi a daraire nella I!IU&
(e...c-c. C~?fJ ,,... ,,'~_j

camera

auperiore•......oaaoiando lui a doraire al pianterreno colla

(,f/~1/c!IJP)
a~a camer1erat

Non
J'a

c 'era neaiiUft m~zzo per anert1re 1 'attic lo·n~ teletono- nh ~aao I

a l!'llzeanotte 11 aente

11 1oaretar1o dolla

ru110re 1nd1aTolato - erano 11

\11'1.

r~loniere

Tr/fJ/'U//

aociA~A

allaratl cho chiodnano notlaio d1 •

T'uro', i 1

pr.r\1 to a

.) <A'~

oavallo • non rientrato tn ~- B 10 dormi"f'O 1& croaaa- 'l'utto ai aptecb • tv.
t a tta la pa.oe oon una bottialia di vin o • • &1 c tomo dopo ebb1 un rtmprove r o

dal ~.,po oho roe:r>1ne1 int•ara~nte• ~nee aho poi ftftnl impiantato un tolofll.
no per ocnt o 1rooatanza-

drYJc.c~

co..JrJ

Una trana oulla 1tl'&dl Cal1tri•Staeiono_., per pooo non til t atalo• iloondJ.
T M<I

in oalueinc ia col raa. Turllhi chi lc CIUidava arroivando alla trana•La
r;M..;.sf•

atrada ooJ!II.lnale era otretta e colla trana era appena..., aut'f1c1ente a J)llaaare 1
_,j

I n quel punto 11

t~w.'ft.

r / s.,J//rc

un aa1no oarloo ool auo conduoente• 11 quale alBb 11

baa tone atf lnohll 1 'aaino at t'aoeaae di e tro la frana

per l aaotaro1 paaaare-

na 11 noatro oan1 1o "f'ide n el baetone una minaoota per lui 1 pNae a d1aaen_

dero tllori della etrada dal l a ta della o_.,a.

Dalla a taz1ono torroonaria

c:uardavano la noetra anontura coneidorandoal 1pr.ootat1• ,.. non til a61l• I~j.ffUu
{'f

"" <.).:.7/Y U

1

col oalto della ooarpr.ta tlli lanai&to in alto •" tllori del Olllouino • o oool
11 ooae d& ma,na tar• ohe anvam oon not.• TOlaYBnO "f'i& a -.no a

11111 prcood1va• m 11

ohe 11 16

~•

ra::. Turchi aUM6ato allo rodin1 c ridaTI oc• un OlooJ.

s o e puntaTI i piodi oenza potoroi lbroa:l1arl•

~r

fcrtsma ora piovuto Bll&i

net C"iom1 aao ,..a1 • la t erra era st&ta arata- ooeiooh• 11 oavallo • 1• ruote
:;;//r~

affondaYano per,.. UD mezzo •tro ne lla t orr-a taneosa• • quindi 11 tutto 1i rnJ.
c 'j>I"~ J P'm/ 1:, , -" C/J

aoib di lato aalTandc 11 raaionloro• S.bbene i n t • IIPO aeooo non o 1 aarebbe ata
.A

11e/ C-0-4• /

ta la trana • quind1 nemmano 1'1no1dente- pure a•, non c1

to•••

• t ato t e rreno

oede vole oaleaae 1 aonduoente aarebbe ro per1t1 aenza dubb1o• sfaao1s.ndo o1•
un.:J

J

In c alloria d1 un oant11ro appena apr.rati i oolpi 41 dinaaito ontrai a

ndeme l'eatto quando dal1'alto ei ataoob• un l!Baso di arc llla abe
Jl"r&io a

!'II

V• /6

'
~:~•i:,.l'o_

at1'1anoato nella nuca oolpendono la apina doroalo con 1oito_,l1t&lo 1

Altra vol ta ne lla otoaaa c:nllor1a prooadno coll"aooiaten to llclla 1'1SA
co a 1'1anoo • un cperaio e li aparb oontDo una revolvorata oolpendolo al colla!
Cllddo 11 Bolla •

poi

C~U&rl• " i

noti cho la c:a ' llr1&

~m

oi Ull 1 oarrolli

I

i tub1 d1 Yont11a z1ono

0

~

larca nl .,..111!10 2. 70 l

di II&UriliOnta f po"->

1'"f'

.

f' '""' ·

D1 Cal1tr1 • del oalitran1 non poeeo dire oh8 bene!• Gent• oneeta • d.ooil•·
• deferent•- Ebbi dal Sindaoo Tozzoli riohieeta di parer• eulla ohill& ohe DD•.
etra'T& crepe minaooiOII• ma non 'TOlle laeo1arm1 11nza un ••cno di c:rati tudinl
mandandomi a oaea due oacioa'Y&lli di sua produzione maroati a fuoco oon oorom·.
Il oomm. Cioffari era 11 eanitario della eooiet8. e buon a11.1co - molti 11
no 1 oontatti con lui per ractoni di lavoro ma 1 piU erano oreati da not per
atruttare la eua banta 1 la deg:nazione della aicnora V1noenz1na• Calitri 8 11
c entro di v1nti forti • celati .. • 11 eue valli eon ventro malarioo- ooeioohe
eravamo tutti -pereuaei ohe 1. 1 dottor Cioffari aarebbe atato eooellente eta in
a 'ffez ion 1 1111.lariolw ala in pol110n1 ti 1 bronchi ti• ma aiooou n111uno di not
•• 11 pr1ae- ecoo che not trovaT&a deena della noatra attenz1on1 la cantina
ala diapenaa del dottore- In tal modo ai faoeva bricata di sera tardi per r!.
care 1 dal dot tore 1 con aohiamazzi reclaBELII:I da lui oapi tali t& ohe t'ini va con
oottsuma.zione di salami eollti 1 di vino eooellente- Buona donna Vinoenzina cht
oi aopport&T& nonostante 11 tieilll looali ohe dove?ano 1aaer1 contrar11 a ta_
11 a ont idenze t ...

La. aicrmora era eorella dell'avv. Stanco l•c ale della So_

ciet8.- Da Rom ( 1em:pre intellicent11) ei f'aoeva notare che lo etiJ)Indio oorrJ
epoa to al leple era del tutto buttato via

perch~

non

J tak

o'er~ nemMno

una causa

dalla nollina in poi• 1 venne diapoaizione di abOlirl questa speea inutile- lla
aubito dopo pioTTero le cause 1ntentate dacli opzrai e dava.nti al Pretore non
s i ebbero che aentenz• aner1e- rac ione per cui a Roma. sec uirono 11 noatro co!
a1c:l1o e ripara.rono ri TJriatinando lo st1pend1o ohe si era mostrato utililailbo l
Prima ohe veniase A'nwlia si pranzaT& d& Oliapia- una ben :tormoea oat•!.
1<..

•

ea- Uscendo per la caocia Sacchetti avova d.etto al 118.tt1no: • Olblpia, credo
di aoovare occ i una e-iovane lepretta- se

e ooai

la cuoinerai arroeto- intera•

Infatti prima. d i mezzouiorno venne Saoohetti colla 1 lepre • Olimpia ce la pr!,
";PJ}r.; ~.

parO per la cena.. lofa •errore• l'aveva cuoinat&_,,••nza pulirl& con tutte
teriora(J-

le

tn.

Suo marito rns.netava con noi alla ateaaa taTola• di rect.l& una zu1

piera d1 pasta •ltacliata cotta 1n aoqua au cui versaTa uno strata di pepero_
-" f!hno Yd/1~ ,7 c-cntlt"/',1~, I'•

ne roaao

col ouooh1aio-e di atratj. 1n et:bato f'ini va la pasta consuma.ndo roree
m e4fre_

~

"'

p1U peperone che pasta-"- manciando diCI"f&·•prend.o un aper1t1Tot•

'olto T01ent1er1 aarei rtrseto a "'a11tr1 • nella aootet4 •• non toase
ohe dubitavo della ateaaa.- tntatt1 la ltqutdazlone delle il"'preae tatta. in It&.
do aub4olo • tendenztoao poorova a r.-.a e l oquent•· lnfattt dopo Zoooh1 fu lloen
ziata 1'1mpreaa ctacillo • qu1n41 l a
prender

1~

i'MJ)reae per

~ame•

onzal ea- Il oapo tenen quaato atatama:

o iob troTnr BOUle per d1la..z1onar 1 paeament1 !Bon

ricordo quale peaoa ai attr1bu1aae al Ciamlllo• Al Gonzalea la cauan tu aha
nol ccm.ttera delle 1"\J.ooa at t ....o,.Q mratura a aeooo in trutta del oontratto •
-~ella.

neola d'art•' ooneanziente l'aaa1atente della aoo1eta- La 1mpreaa Zo.£.

oh1 .,..eae;endo o.l oar.o aha non dava ord1ne a1 pa.;o.r.ent1 non pacO eli operai; 1
CIU&li &1 !'!l.illrO in &f:l t&Z10nl f V'enne l 'ordinl del Pretetto d1 pacare I 1&

SJ.

cieth oorrtapose l'equ1vale·"lte del to e l t o paca- dando 1 denart all ' Inpreaa la
-1•(nendo Bltr1 ored1t1)11 trattenne • non paco ... ttondoo1 dalla parte dol
torto- Comunque 11 toaaa vanne la 11qu1daz 1one dell'ir.tpreaa- 1 a

1!'!8

pane al!l,

ato au aer\re una 1ntarpretaz1one , oontrattuale oha avrabbe portato Tantaceto
d1 200 000 11ro alla eoo1etb. oon o.ltrettonta perd1te por l'1mpr01a• La propo_
et.n na.rve al oa.po audo.ae- ma &:11 a.nooat1 della sooiet.L. lo. reeero propria •
1'101 ho aa.puto aha obba auoaeaeo• Ebb1 elor:1o d.al Capo ella Ml toea dare una

era

11'1oa atrnord1nar1a d1 L. Sol•
C\ua.ndo 11 oal')O prase a

oombatte~i

aia pure aonzo. mot1w , per un aempl1_

oo aoopetto d~ pnrz1a11 tO a favore d1 %1111n doo1e1 1-d1at&Mnto d1 1,_o1a!'o
la aooteta; •

41 tarlo quando ai toaat preaa la r1T1no1ta conYtn• •ndo 11 oapo

dol suo torto•Il 1909 baato allo ooopo , ed 1ntanto 1n1z1a1 trattat1Te per un
lavoro a 1 llano d1 cui parlarb tn aac:ut to- Bell 'eatate aocom])8Cna1 Amelia a
Linda e 1 b 1111!t1 a J'oi!C1& per 11 1oro 1no1tro a P1t1c:11am•o aecu1ta1 1o m1e
prat1oho a11anoa1•
1aemell1•
aha

I 1 1ft nonmbre Tenne

a Ca.ll trt la not1 zia ohe erano nat1

Pe rohb l l'leo1a1 un lavoro ahe pur 1!!1 ayeva ~: tovato a pei'l"'!!aso qual.

r1a-parr~1o?

La ooo leta non era loale per ma• 11 l'l'ID4o con cut at era l l bel",,.

ta della tmpreee non era lodavole•de l reate fatta l a pratt ca not r111ev1 su TA.
at'\ ocala e nella oostnz1on1 mnotone tn callerla per 11 0311ale pr1nc1pale•
Q n m1 par'!'ft. aha

Tal••••

la pl)na d1 oonttnuare una vlta aoo•d& per un paazo

11 pn.ne aenza la vision• 4e l l'anen1ra eoddlataoente- '"1 d1a1e1

fiJ

feat pratt_

ohe per la liquidazione del •to aftre epeo1e dopo ahe par 10 1'1Mte1 anw tenuta

jc.tu'Jdo

n:.patn.i..;Jrt

o/1-H:..

Jovu /J'r f- I

11 poeto dl un a1 tro tnaecnere• ,., Yenne l'ord1ne 4a Roll& 41 'non pacare ae non

tlno a1 ciorno dellA proetazioni ottot.u ... o aiooo .. partii da Calitri 11 24 dJ,.
oembre Ercole Antloo

tele~rat0 da

RoJM. : • non mlrita ricuardl ohe 8 "f'enuto meno

nrao di noi Uoenziandooi• BerTi tirmi a saldo total• o non oi paahil"ll oaldo
oonalatew in una aomt1a pari a 24/30 del !!leneilel

Go non n'"t'eaai awta altra 1"!!,

c lone ohe questa mi pa.ne autttciente par non reato.re un clarno di l'iU oollla •1..
oieta 1

1 24• XII• 1'109 Laeoiai Calitri • l ' aoquodotto Pualliuol•o m1 po!'tai a

Pi ticli:lno ovo Alllol1n ni nttondna ooi mioi quattro fi clil•
1'o1 nnni a aapere oon oertezza ohe l'atto della aooiet.B. era oondotto
oon tine tatt1oo• aebbe.. errato- La aooleth a'f'oT& delecato 11 baron• Zaapa_
c llone ohe 1'!11 stha'l'a aeea1 d1 aatre Teroo di ma at'f'lncbO non l aoolaeal la ao_
m·~

ctetB. i n un mmento per lei d.1 1noertezza craTe• trattenendoa1 oon aodd1etaz1o_
ne r.adiante adeaunto aurtanto di at1pend1o• mo. io pr1mB ohe 11 ba.one ei 1noon_
t raeee ero ci6 sulla via di Pl tiglia.nOI• PerO ea.rebbe stato inutile • anr1 ree
s iotito anoho a tanto intorooaoore l

l'i placque poi di aentiM!IOlO diro da chi

lo oanova bene- dal col!D!I.. Carpi eteaso I•

L'i!IPMI!Ia Zooo hi Tenne onohe a aapare dolls. mia propoata ohe tu tanto
onnoaa per lei• o 1l nocazzoni dioao - 1• 41 ... obroo I• par 1l danno aubi to I
JJa or:ct d1oo che 11 danno era dowto- ohe la eooteta non m1 &TeYa

co~rato :

an

zil •oho l ' il!l];l'ooa ora onoata pill 4olla eooiotB oho 1'neva nluta olhdnaro·
-

11 oonto tu ciuoto o 1l mio auccori•nto tu do .. roao• poroM 11 1110 doatillo

l oho io ai trOTi

••IIIP!'•

dalla papto docu onoot1 o non da quell& doll ' utilol

Sono oontento oho non m1 aia oooorao di lntorvoniro nolla;l1qu1 duio_
no Gonzal.. porohb avr i tatto l'lntoreeao della aoo1otB •• ciuato nnche con_
tro di lui oho ora atato colla atcnora tanto oortoao por la naooita 4i Apulia.io
Poi nnno l'oocaeiono nella lito oontro Ciamillo• la ooalotB aYOYa bl,
•ocno di intorazioni o dati aui laTOrl • o m1 riohioao a J:ilano nol 1910• io obbi buon ciuooa !'itlutando 41 dsrno par 11 ..,do oon cui oro otato liquid&to
• Avro1 potuto daro inYOOO 1n1'orazioni utili al Cial"illo o rifa!'Mi di quanto
la sootet.D. ai aTe -.a rubato• ma

ne~no

queeto tea 1 • m1 aatenn1 d&l -.l e•

~uondo

AMl1a pe.rtt por P1t1cl1ano 1o lll aooo-nal nno a Foccla

· Dve 1.4 t'11e1 i n treno per l'Ita.l1a- oo• at dtceva. soherzandol • N na rltor_
oal a C&U tri ove 11 trona puoava nllo 10 di not to I ·i preao 11 •onno ( un1oa
volta in T it& tll.a) o tl1 awcl1&1 di oopra.aoo.lto allA vooo : •ca11tr1e• I!IOntro
r1P~rfi·,.a

der•

m&

~ ,e"~o;rQ..)

e

11 trano"' avanzava pet" Conza dolla Ca~1a.• All&.
11 c :po

at~zione

!ermd.ta volaoo a.oen.

flt"'IJ&i!'IQ,

ohe awva una. oo!l1t:l1ata 41 1"S.CU. e uenve. la et&z1,2.

ne fA r rloover&l'na 11 p1U. che Jj:)t•va mi 1nv1 tb a p re:.&lf." 'Uir{J• A
e pasl!u!.t la no ,. tA 4o!'l!llndo 11ul tayolo della II

ola~sae ...

con~c.

dtecoal

!'lr.o a! r..'ltltttno-per Y".!.

er..ltr:O:.rLo Cali tri•
'~ 1

proeetto.

o"plcce qua.le toaee l a. noE>tra vita r-..~ llfil ovctruz1on1• se:uent'.o 11

eae aut1W~

•1 da·u.no d1&pou1z1on1 a.i aoliltruttuzoi var lu l1noa. e 1

p!~

ni etabili ti• a l fino di inoontra.rsi poi eo:>ttar.an ie <lalle <l•a opr.outo fl'onti
dl ~ttnaoO d! ,oeni C&ll•ri&-

t.:.i f i'.C!J\-U

UltO

di din;ltdtC Sill po!lr l'av:.mzo.tl\

ohe ~r l ' allarC3Mtr;to de lla soo.vo.ala. din<.Wi i.o

t ..na da1 oc.nti•r1 a. out b!JrY1va•

neoosaarto per l a t,:1orn.sta
sett:1

pa.t~lMdo

m&

di

vol ·~a.

ili ora bello

o /ume.ndo ooae: Gl

~voatNN

lit'&

Jk)ota. 1n tma loo~l1 t.& l~n

in V!llta D1

~de:L~e

preltJva~

ali opera1 s<tdvro1

quQntt) sra
au ll~i

oaa_

ooU.o eli ail una. O<l9aott:t d1 M.3oott,l

-1:1. a:;aaando a i raoeu b·Jn attan:&lQllO wo i oi.>l"i et"anv andnti tutti•ua'l!1d1> l •1
pl"Udensa d4l

Q.u&td-o oo mpar1Yo.

o~I!O•

Ltfiltra~ lo~a

dl uuqua l:1

a.r~1lla

oi \:Oll

....1av::?. e sforzaya le tt.rma.ture o P''r£111o l'<f 114.lru &urct ! lno a r otat"·JrliJ..- il ltJ.voro
d1 callot•ta l1 r"'""lor"llo • ~er1ooloao •Enapre•<t riohiede continua att.anz1one• ~
1 mn.to,..i d1

r;alle~la

t\ld1n9 d1?eraa... Il

no

alt~rthl"ldo

( /O.ve. ..;t/}11~ '"'•

/;, J.dllert'J
l ~vo ro.. o.llora

1 tur·n1

I

non vorrabbero la.vorars all 1 4}')1t.rto d.o xoo fBtb.

P'Jl'

1~

abl

A.

-

ora. J l ~ Qre oor,otout11'a 1¥l tre t'-lrni :llaio.t,

11 oat'lblu dl!lll u uqUAdre•

1V•3V&l:.O -

un 'ltt a.c oo o.l Jl1e

de dt ~ -tl1tri'(nlla - 1000•l hla) • d-.~o al Pa.Uuln- due a.ll o ~.. uocia .. duo n l Tra:;in .
no 8 .1ul3 a Conza -lt>lla. Ctll!!),)FJ..~in ovo oi 3c.mdevu uella c,::olle!'i...:. c:.odin.ltC U.l

zo "Oro-"1•1J.O ()3 lWttrl• ...utto

qu~llw .l.i~nJ.e va

'i!WJ IIIIO V"Jnivano oul luvoro Cut11hse1oai Ui poll.tlo1- e 10 lto ,,1"Jto c:l1

.

norovoli I attn• ~~1· • l>ana1a1- od f\l .t•i
corn quel"o ohe

de~itli

po,;.

d<J. (;alitri- L'i..ce1 ll&r'!l eli Conza

s

O'"'' or:l iJollo aontir comJftnt;u-t;

11 pl1oot:tne oomo 1 'epooa ill cu t la. r-.aacior rarte de1 fe

. 'oao111 eon tuttora v1 vont11 lo an YO 1 lfant1erl delle ruooo a dol TrBClno• La
lef"ln& quelll del Pad.ul• • dalln 1'1ooooh1a ohe pol

'~"alearono

a mo•a Conza o'!.

•a ultlaamente Zannlnl•
I'er 1a 6~zza del traoo1a'IJI8nt1 1a ooo1ota 1no11r1ob 1~1nr: . l'U. .an1 d1
·ar vertrtohe di arando proolslone sla in linea ooJ!!O in o.lt1 tudine•:G eo lnoon.
,,;..,_p.Ji'.i.zzc .....

~!"and6m1 ebba aoar.lblo 41 parole:_ oon •

do]'IO dl ohe e1 ded lob due sue pubbllc a

: ion l•ln dono•
Una volta- ci

ohe ol toase n.noho Am:111a• era. d oolaG una r1un1one

p.:~.re

Jt<l c,Jnt'"/erc..

D/ frc..

1on etc:nol'"e #J.le •uooo on operava l'trpreea Grassl• • at oa.pttb in un
/'-

:.0

m~n.

.;J/JDr..3

poo o pro 1z1o eaeendo c tunta una not1z1a ohe era morta. una paNnte del Grq
( f'dr""''f/.,;"'"'

"'

•1 nel l untano paeaa• LG alanore tonute a.ll'oscuro aecutta.vano a ballare , • r1.
tere ma 1 Graeoi non c 1 volevano po rdonaro 11 r o.tto - che o1 rieolse allonta_
lii.Ddo 1

~olent1

dal

luo ~ o-

I'O r oh1udera c1!1 ohe r1cu:.rda

1 lavoro colla aooiota Ant1oo- d1rb cho

' '1 1onero avevo ootl oaoluto Bra}ldau pl"''venlen te dal Seoptone• quale ll'fllrto con.
·:~u lante

1ulla dlfftoolth del nostro l a voro• e mi ptaoqua nderlo ear1plloe ool

1uo martelletto d i ("luoto ne ao ool quala nlutava le rocoe in vista delle Oi,.
otruz1on 1 a delle dU':I'1oolt1>. poaa1'1J111•
L'tnc . Drooadello ohe tu con me net riltev1 11 aaaoot~ pot col atcnor

,...woahett1 41 Varese dt cut apooO 13. oorolla ed 1 ster e

preae ··<)t~walto

del

r tparto aucoe•atvo a. l nostro oon aede a Rtonero in Vulture dlretto da.ll' 1 nc •
.ttoro Bo1'tolozz1 oho P"i l'ttroTal Uboro pro:l'ooaion1eta a C1tt1el1o• Jlella
1r proaa Peruoohotti :l'ao1 ontraro Tiberio OO'IJI8 oontabUo - oho poi non la

~ "'t no

ad oect • E' 1' l!!:preaa che t oce le 00.11

terree~tt te

laoo1~

ad An zzano ove

"'u anobl Azec lto mto t'ratello e quella in Clalabr1a ove uaunae Oa.oohettt

redt _

oe da Call trl• Sacchetti e Brovadello e rwn pado"f'a.ni• Tutti avevano l a vorato

r sa/c.,.,n•)

in Auetria al oon:t'ine orientale nelle terroTle contro l'ltnlia d1 inneionel
A queeto punto potovo dire di aver oomS.noiato bene la oarriera•e aho a
·11<mo avre1 oom1no1ato a
T>Ooo oon "" .\mol1B•

oa ~ uorno

buon l :l'ntt1•J<1 doleva eolo d1 avor tenuto

a pravedovo per lei r:1ornate "iellori• Colla Ditta I.oro

• ~azal'a aToYO un pat to oerta~ente oonvonientet.l/q oore a1 oba.:;lla talToltat

\

:taaciando la aoo1et8. Antioo dopo 4 ann i • 4 meat dalla laurea to .1.
TITO c uada'"'n.ato in salute-con una vita libera • leccera intellettualmente•di_
apoeto a continuare 11 lavoro a Milano-

~lis

era a Pi ttcliano ooi ficli ,ma

presto aarebbe venuta anche per lei una 'fita co110da • felice- Col 1°
l<no eb bi contatto con I.oro

&::

~:ennaio

Rezzara • aubi to 'fenne il diaaenao- In linea

rorma.le &'fl'f'O riohieato ohe aull 'utile della d.i tta io poteaai prelevare una
parte minima ohe mi laaciaaae tranquillo all• aie oocupazioni- ma 1 aoci non
consentirono - I m\ ei riaparmi non potevano arri vare al bilancio- li"eo 1 rioo.r.
eo a parenti ed amici, • oonaervo meu.oria di 3 eai ti necati'fi; aeoond.o 1 qua_
11, uno ai aouaO pe r ohS era come un fallito- altro diaae: "Aldo non si riaO!
le'fa pill" a il terzo mi propoae un impieco oon 150 lire menail1· Un vero ami_
co ai i ntereaaO di me oonaertando la f'ond&zione di una aootetS. di ooatruzioni
(dame diretta) per opere m111tar1 'ferso 11 confine orientale- appoce 1ata da
oapi talieti e da1la Bane a di Fel tre • da uom1n1 politic 1 fra out :Fuainato- JA
coee andavano })8r le lunch• oltre 1 limiti della mia reaiatenza- Una lieye 09..
oupazione preaeo 11 • Pic none" in via Umberto,durO due etorni• perahE! aaaunto
come dieec natore i1 titolare ei acoorae faoilmente che ero inc•cnere-• non P2.

tO. tenermi in poaizione ohe ri teneva umiliante per me-,ero oompenaato co n 5
lire al ciorno, ed ebbi 10 lire al mattino del aecondo ciorno' "l ri'folei &1 prot. Baroni del Pol1 teonioo ohe era allora aaeeeaore al

municipio di V"ilano

pi '~"

1 LL. PP. e fui oommoseo dalla sua oomprenaione,per

cui fui aaaunto atraordinario a1l' Uff1o1o Teenioo nella division• II.a (fOQl&
n~r~/1{1'11•

tura e a trade) diretta dall 'inc. POC'Ci Felice-Capo dell 'U:t'fioio era llaeera di
Samarate- Lo atipendio non era sufficient• ma in atteaa della eooiet& in ooa_
q, · 7n1i.;f; 11e
a~ pote'fo tirar innanzi intecrando cot rieparm.iQueato &VTenne nel marzo 1910• SOoppiO 10 aoiopero dei muratori a

1-.~ilano

ohe durO oltre due meatt-Soepeae dunque le ooatruzioni fui utilizzato dal Ca_
po diTieione per rilil'f'O in una zona di

ampli&a~nto

della :rocnatura • anohe in

oalooli (con 1ntecra19 per la pubblicazione che Pocci a'feva in oorso sulla Fa_
cnatura di Milano- Colle confidenze ohe ecendono dalla oomunanza di lavoro fu
facile a Pocci di rioonoecere ohe io avrei Mritato un incarioo mtcliore di

que llo pur prorridenziale otfertomi dal Baroni- Fee 1 conoacenze care tra 1 col
.l.a ' ~
lechi "cot 4Ual1 poi h o aTUto oontatti utili•Arranne ahe Il oomu.ne di Gall&r!,

te at era r1volto a ,·aaera e a Pocct per avera un tncec:nere ohe poteeae a1sy,
me re l a direztone di quell'ufticio t eontoo nw.nioipale-oome alount

anni prima

la d1v1a6one P'ocnatura sonva fornito a Busto llrsizio l'tnc. Wlaaaio con

reo!,

"Prooa aoddiefaztone- E fu allora che Pocct dtase;• oe l'ho io l'ometto/1 " Pen,
eando a me t - Un pomertccto preaao l!asera in

Palaz~o

llarino furono riuniti 11

Sindaco di Ga llara.te Olin to Paata-e l' inc. POcct e me

iJ r~ ta
~
present~ mi die s e: etaa!.

ra ai a duna 11 Conatc lio comunale diapoato ad aaaumerLa come Capo de ll'uffioio
t oontco per lo av ' luppo di proee tti 1 di lavori oh e formano 11 no e tro proc r.!,m

"

ma 1mm~diato-D1ca 1 ae nominate 1Ella aooettat- Tr ovai soarso lo ati l"endio annl!,
eo al T'O&to ma non ci f'u difftoolth ad aumentarlo e ano h e a conaentire a me
la libera proteaeione in luoco aempreche non oi f oeae incompatibili t& ooi do_
veri della aartoa•Non mi fu oon oeaao dilazione a riepondere• • to atanco di
attendere aooetta11 .. liberandomi poi dqli 8.JI.ioi ohe per il mio bene &'1'1vabO
imbaetito la eooiotl. Feltrina•

Pe r una ae rie di circe.atanze non potei a a&Um.!,.

r e 11 poa t o che col 1° ae:oeto-r a fin dal 1° lue-lio feci '1'1n1re a

llano Amelia

CRtt«llL'nze-nh.

coi du e fig li ma.cciori• A'1'e vo let t o-"' in un manifesto teatrale 11 ti tolo della
commedia • ooeupati di AI!Wlta• 1 lo pre e i per ammonimento ! Era per me • certo
~r

lei un dolore ineopportabile vivere aenza una oaaa in union• di a enai •

di apiriti 1 apero ohe nella sua bent&. abbia perdonato 11 ritardo oon cui in.
.-olontarialllnte nella sua cioTentU di apoaa ho poiuto &'1'1rla con me in ca1a
s ua- :r.ra Dio aa •• ne h o aof'ferto • quanta t Ora Gallarate aarebbe eta to per
noi 11 porto di

rU'~io

nella t e mpeeta• • lo ful

Del lavoro milaneee ricoll:do ba clta &miohevole con tutto il peraonale
de lla di Ti e ion• I 1 i a a Ch iara'1'alle per una

spara~ iata•

colla uoTa - che

aTe_

va per base e li aaparaci superbi aolt1Tat1 colla tocnatura di Mi lano/ l·verso
lo aboooo dell ' emill&rio della Vettabbia OTI ne era aorta e micliorata una
att1 vi t8. acricola reddi tizial Eravamo di p r.saTera..
Accenno en pasaant ad un oclloquio c h e ebbi due ann i p riJI& col ate .

~•MPi.

oone1~11o

rad president• dal

di amminietraz ion• della aouo la di t••e1 ture •

tin tori& di Prato ohe dietro preBentazione d1 amic 1 comuni m.i volen inaec:nan.
t e di

tec:n~lo,zia

..

preeto convenimmo c:he non aro

JM

pr•p~ra to

do solo 11 titolo aeoa.de n ico e nee.ouna pratioa. apeciala -

a l ponto-

&W!!,

Fe dele al pr1nc1_

pio del•oonoaoi te ateaso" ho conae:ui to un t•mp•ramento 1nd1Tidual1st1oo B!.

c ondO- 11 quale non ~o a.e"el:fl&JMnto c he sulle mie qualit8. • forze oomun que m.2,
des te p i uttoa 1o cootent:anU.o!':li del poco oho r l echiare l ' in sucoesool
La v ia di Gall a.r a te mi f u of'f erta. dal certi:t'ioato o he l u i

l a aoci• ta Antico
ohe vi a'b hi a.
7

e

~ iovato

eulla

oonoecenz~eroonale

mi aV>3Y&

dooument1 de!

f atto f'aae ra. l

:·a. peneo

la. t en.denza dsmou 1"'& .tica 3.llticlsr ioa.l3 d :. lla. a.:;min1atra_

10!\t • l a. a asiour&zione da t a da mo a ha e ro ebriiO•Naturalr:.ente vanne 1&. r eA

z ion• de1 olarioali oh e oppoaero contra la Jl.is. nomina il f atto che s ro tnr..!.
,.n are i n du a t ri e le a n on civil-9 -come 'YOle va 11
rrodifioa to pe-r

mtt-

re~ola.IJIJ n to

orcanloo .. oha :ru

Anoh• la l:'l.ia nom.i nu. sOlle70 diapiaceri :1e!. D 3(%r~ ta.,.. 1 de i

oo mun i Locale o vic ini ... p e rohC e r a. per loro soandaloso ahe un capo uf:t'ioio
potoeae avero lo sU1pendio BUJllriore alquanto di que llo de l s e:;r e tario oapol
Jla il Siudac o e bbe b u on

e iuooo d 11'ronte alll nece s sita c omu<i.ali d i oon aolid11_

re conve niente!l'l.8nte l'uftioio• )/1 1 avevano preTeduto nol JlOsto( • otto 4 11 u1
t i mi ) l' ina:.

Enil :~. o

1

oes i che tinl col far a. pugA1 col Oi ndaco- l'inl.. Pur1

oelli Dion 1Ci che prOD)BIII lite contra 11 c o.m.une per pre teat oompensi strao!:_
d1na.rfperdendo poi la ouasa in tribuD.al•• • l'ine;. Ceriali ohe at r1t1ut0 di
oontinu..,re l& direzione del lavori in corao perahk &induce e Aeeessore daT.!,
.ju. ,· /:Oj v or,·

n oAordini a sua 1naa.puta- Io di qu•ate f'ia1me non a.vre1 antto da J)reoocuJ)ar_
rr.i lis i o &l principia d i lecare l'asino dove vuole 11 padrone l
Ll oona11 11o oomunale m1 eleaae ad unanimi t8. compreaa la minoranza
soo1al1eta • clerioale•t d io mi propo11 d.i 1!\eritare la conferma stabile dopo
due a.nni ooll• opere • ool oa.rattere oono111&t1ToEbb1 aublto l'intuito delle ditfiooltil. ohe m1 a.apettavano • oor•l
a.1 r 1I>ar1 .. 8 t \&d1ando•a rivedendo l'arohi't'iO -;ttr rande rmi :padrone delle neoe.!.
sith looali e oapa.oe di aaaolverle- .~.~e i pr11fJ. due anni ed oltre non mi pres1
un c iorno dalla:l1oenza meneile annua oha mi apettaTa, n€1 l1a1ta1 11 aio or!.

rio di la"oro-

L&

mia diapo.izion• all• pratiohe lecali teoe dire al Seetr•tA

rio ohe per &Yirl un ottimo t••nioo dOYI'Y& a-nr Tl&8eata 1& tratil& di un al_
tro oomune- ( :rteurarail) -ma 11 aio oaratt•r• aoquietO tutte 1• eim.pat1a in
quanta tutto era da me aottopoato al doyere oon oneat. ineooeptbilel- Un ooa_
peneo ritiutato da persona(oect eenatore della repubbltu.) eli feoe dire rt•
yolto al Sibdaoo:" &Yet• troyato l'araba fenioel"• ll aio dieintereeae .leta_
to aaaoluto aemprll poioh9 ayeTO imparato a Ti'Yirl con poco• ooadiuT&to da A_
lU lia- AYI'YO &111 dipendenze oltre &1 oanton1er1 atradali aolo 11 ce o~ Bo!!.
c torni • aolo per met& in quanta era ooma.ndante dei po11pi1r1 ed eoono• ind!,. •
pendente

d.a

1111-0ra l'uffio!llo teontoo di Gallarate

lao

un mlnieteroiPerb

t•

in_

suffioiente anohe per me ehe lo ebbi intecrato oonTenienteaente" ..l..ti....-r:
r.. mil rioe r oht• di arohiTiO teoero dire a molti- •ne I& di Ga llari.te tti
p1u d1 no11'-

I p"t"imi problem! da riaolTere furono queatt : oltre le pratiohl di ordi_
naria atmd.nietrazione- •aecuzionl di tocnatura nelle Til Foecolo• 1 Roma-Si_
atem&ziont etradali• 'iquidazione dt lavori •••cuiti prima de lla Jlia
ne•Procetto de ll'aoquedotto oomunale-

Re c olam~nto

uaunzi~

relati To- Procetto dell'!

ditto io de lla aouole aeoond.&r1•- • direzton• dei layori-raddoppio della SoUJL
la elemntare di Cedrate- aiate-.zione di quell& di Arnat•- Proc etto a nuoyo
de lle aouole di liadonna in Campacna- Nuovo m1rcato beatiame- Impianti di ri!J
eoaldal'lllnto
La.

n1 ~ 11

u1"tio1 oomun&li - tutto d1 urcenza s enza ade cuato aiuto1

iJmZ*"""""'"- ~.1~

aiatetazione della Tia Rom di110etrb un errore di procetto,... ohe doTe!.

ti el1m1nare nell& ooatruzione IT1tando un d&nno perMnente alla Citt& nello
soariao delle pioT&nl• E la prova venn• prima ohe si pen•••••·

Il 9 novea_

br• 1910 Gallara.te 1"u 1nondata. dal l o atraripamento de ll' Arno dopo p1occ1• r1_
he/IJ'¥l!efk.

leTanti oont1nue•e c toyQ aver e ta •••cut to la tocnatura della Yia Roma,.... da u
c orretta • La. amminiatrazione mi deoretb un elocio e una wioOJB.plnla in denaro!
Al mo•nto inTeoe d1 se cuire e li altr1 in preJ!IUre apparent! mi detti a tar r1
lie vi eulla p1ena del torrent• ohe poi furono prezioai all 'inc. Pocc1 redatt!l
re del proce tto 41 focnatura della oott&-e l oc1andom1 nella sua relazioneL& "1& Roma era ci& etrada proT1no1ale alberata oon platan1 oentenari

p=~
e atirpati.o: tino d&lle radial laaoiando b'!lahe protonde a 1'&ate• Colla 1nondaz12,

ne ptJroorei la via in oarretta oon mulo, 11 quale mal cut d.ato poae una ruota
in una delle buohe ronaoiando 11 oarretto • oon eaeo me •ulla ataada 1 •• no1.·
ci tu danno personal• o 1 tu crande 11 pericolo•

t•tnc. Pecci
\b'l

&TI'T&

awto l'inearieo di redicere oome

~~'intatti

proc etto di aoquedotto oo!IIU.nale• ma. prima della eaecuzione 11 c eom/ Dert!.

zoli &Teva soavato in un suo tondo( alla ~&sohin~ un pozzo capa.oe di dare
una noteTole portata di aoqua potabile• I.& &111!1n1 s trazione TOlle ritatto 11

proc etto con queata aorc ente ohe aven aoquistato- -. 11 Pocct 11 limitb a dJ:
re 11 proprio nome al proaetto che tu oompletamente d.a. me redatto aecuendo 1
r~

~

prino1p1 ,.,del procetto Pocci ohe aveva la eua aorc ente in SCiare- ~ procetto
fu

approyato • eubito •••cu i to da 1M diretto ed inaucurato 11 2 ctucno ltl2 ..~\

ooto•rimonia di poea delle prima. pietra dell'ed1!1oio aouole aeoondar1e in
Piazza c towine Italia .. Ua doyett1 far una perizia aull'aoqui1to del pozzo De
l=f izzoli mancr U'ioato ne ll• eue proprie t 8. oltre il

Tero~

oon prove ohe &'YeTano

illueo e li anni nietratori incompetent! di oui perb io TedeTo la tallaoia·Le
mie pron poeero 1 ,.1 nei limi.ti del nro• ohe erano al d.iaotto delle pr o_
•••• Tan tate- ma io dett1 nonoetante parer• !&Tore vole all 'aoquiato con ao.!l,
diatazione cenerale

d. i quanti etavano 1n 1oapenaione per timor• di me-

111 d.e~i~ano he al proce tto delle 1cuole aeoondari e• d1 notevole impoi:,

tanza odilizia- con oolai in oomentoeo armatooui l;nizi~ ~'ti.no
~~
-<
a eaaloD•~ dl ae ttembre 1913-La. 1naur;uraz1one de ll'acque_

ctl

•1912 • t1n1to nella
dot to anenne con

~rande

so lenni t 9.- c on lnterTento d.i m1n1atr1 e feata pope_

lare - Aaelia interTenne preaeo la 11cnora del Sind&oO per non laloi&rl& 1ola
nolle oerilllnio utt1o1al1-111n1otro Jraoto. 4ecl1 interni e Crodaro della Pubblj
oa iatw zione• on. Ronohetti deputato del luoco e pre:tetto di Milano erano la
autori t8. plU alte• • con •••• oaddero le croci di cavalier• • di ocnaendatort
che turono 1 primi lllt1T1 di rotturo fra o.opiranti inoOddiatatti (ft&noo Pioe_
ni :tu ooliDBitndatore del

ss.

Durizio • Lazza.vo- e 11 ••cretario Ro11i oavali!.

ra della. corona ~.Italia• 11 qual c 10'rno f'u 1naucurato anc he 11 Gonfalon• mu..
n1c1pale donato al Comune dai dipendent1 - d.& loro 1deato • teaauto in 11ta

a Coao- ma nonoetonto i l otntributo do1 -••tri ooiiiUlali(oltro 6!<>) 1l d1ro1
· tore didattioo Bett1nell1 non abbe la oroae abe eli era atata prom.eaaa-Fra

Ros si 1 :Bett1ne ll1 non c '8 piU atato buon sancueDell e acuole dirO ohe fatto un preyent1TO di maaeima di 520 000 lire

per contrarre colla Caaaa DD. • PP. 11 relatiTO mutua { eenza intereaai aecon.,

do una IAcc• Luzzatti r ecente)al ooneiclio oomunale un induatriale e1 le'YO di_

.

cando ohe at tratt&T& di preTent1T1 da tncecneri che &Trebbe portato preciuW

..._,

~lt
A

dizio alle finanze comunali .. ctaoahf! aapptamo che con quell& ottra
h

l&Yoro

non si puQ tarel Chtama.to in oonsiclto aaaiourai ohe la aomma era ben prenn.
t1Tata

1

la coea paasO- Poi alla red&zione del pro(:etto de f 1n1t1'YO 11 prenti_

vo f'u da me ridotto• a 48o 000 lire• 1 infine si speee solo 430 000 lire%
Non eeoludo ohe m1 oi enw meaao di punt1&:11o per dar una lezione al crande
1nduetr1ale eaooente ( 11 quale poi

:ru

tanto oattiTO amminietra••n• d•1•uo

aha riduat'-; la pro})ri& atti T1 t8. indue trial• a zero 1)- Due turono

1~ con ee_

g uenze• un proc;etto trazionati in liOlti aaauntori che mi dettero un laToro d!.
outlicato • una eeTertta ecoeaaiva nella reea del oonti cocli appaltatori di
che alouni a1

~ ~~ .....
l~aronoA.a to r to-Era la

aeconda volta ohe saoritioayo oneati

aaauntori per la question• di pr1no1pio di aalYacuardare tutto l'interea ue
del oommittente- Q,ui dioo ohe 11 Comune tu rioonoacente eia.. della ma.noata 11_
oenza sis. dei rieultati oonsepiti • con crande invidia de,..li altri 1mpiea at1
ebbi noteT011 erat1t1oaz1oni a fine d 'anno le quali m1 t'uroni utiliaaime- t'!,.
o111tando a me la staateaatone det'1n1t1T& del mio bilanoio domeetic oNel 1912 ebbi da parte del oone1clio la oont'erma. stabile al poato ana!.
ra ad unanim1t8.- motiyo di eioia • di aoddietazione })er la proYa riuaoitaNel faectoolo della •tllustraz1on1 di Lombard.ia" n°. 3 dell'acosto 1912
s i l ege dime • 11 quale dai competent! • da quanti oaaervano l'opera sua

Tie

n• ciudioato ;ecnioo pertetto • di cran buon euato • di c ran llnso prat1co•- ~
·

~~,Re lla

libera prot'eeeione ebbi a proc•ttare anche l'a.oquedotto di Caeor,!.

te SeJll)ione-con qualche perio olo person a l• eaaendo 11

pozzo(ct.

•••&:u1to dall'If

Tenconi )atretto • oon una linea scoperta a 5'0 0 V;che lo percorreYa da11 1 alto al
baeeo , muni to

~r

ao•d••r• in rondo di una trayeraa di lecno azionata da un

arcano a mano ohe raoeva eobbalzare ad ocni ciro dti :rune• ln eectito ebbi pure
da progettare e4 eeec uire l'aoquedotto di Cardano al Campo• e 11 procetto del

C1m.1 tero nuovo di Cardano ohe poi non venne •••cui to•
,.,:
4w.A•
Nell'ac:oeto 1914 preei la ~" lioenza annuale • oon Anae lo f'ui a LiYO,t.
no quando s cop:piO la ptim cuerra :mond1ale•Feo1 1mmed1a.to ritomo a Gallarate

p8 r ogn i evenienza- I eeometr1 dipendenti da. me ( erano ora due) f'urono poi r,!_
ohtamati a lle arm*'ll'entrata in a uerra dell 'Italta_::} e 1 l avori dell 'uf'f'icio ai
ri dul!leero alla ord inaria. amm.inietrazione- J)J.:pprima l'Italia era neutrale ed io

speravo c he non entraeee nel oonfli tto da oui non avevo nulla da 11perare ...
Avevo at G. sistemato a nuevo 11 meroato besttame in Tiale Jlilano • anohe
tral!lf'Orm&to in c iardino pubbl i OO il foro boario in Piasza

R iaor~ imento

UBUf'r!,!.

endo de lla nanodopera r1tornata dalla Francia per la c uerra- 81 proTTide anahe
ad una pulitura de l rondo dell'Arno ed altre opere adatte a operai r:•nerici o
non qualifioati in ed111ziaAllo scoppio de lla no s tra a u e rra( IIIB.Il~io 1915) -o bb1 da.1 Genio J.11li tare

di lf ilano incarioo di eistemare ad Oepedale 11111 tare di Ri ae rva. 11

~

seoon.

dari e - 11 femm1n111 e l'oratorio rnaa ohile- In se c:uito oi furono l'aaaistenza
a. i profughi trentini dapprir.ta racool ti a Cedrate coma in una oaeerma e poi tng,i ·
tizzati i n case propria ( in via uan Rooca) come 1&1!11 preferivano- Per 1 f: iOV.!.,
n i ai prof'vide anche a farli lavo r are in otab ilimenti 1ndue tria1i• Ut111ae1ma
pe r le«UDJ::D. n e ceaai t B. del bimbi fu Amelia ohe 11 aeeietette mat1rnaanteFui nomina to eec:retario per donare 1 'oro alla Patria- ed ebbi ad ooou_
p&rmi di

allo~rc iarl l'arti ~ l!.*ria

a cavallo-batte ril e oavalli- e poi pric ioni!.

ri auetriaoi in via Umberto- Niente era di rilevante ma. la gue rra vole-va ineie_
me alle pr&tic he ordinarii cure epeciali riaoreenti di tanto in tantoNell 'ottobre 1917 alla Boechina provvedendo all'aoquedotto si rovesciO
la oarrozaa che !!!1 riportava a caea rempendomi la

~ amba

s inistra• Anaelo ohe !..

ra con me ne uecl incolume- L'infortunio Jli tenne a letto oltre

40 c iorni-

Appena potei assunei di far da caseiere alla commiiiBione annonaria ohe
dietribuiva 1 ae neri teeserat1 a " li eseroent1 e alle fami g lie-Ano he Ancelo s1
prodie ava per la d1etrllbuz1one delle teaaere-

"""-_.;t,.,t"

Nell 'acoato 19116 !tk r1ohia11!8.ta a reTia tonG la mia ola••• del ritoraati
1881

d i l eva ed to a Grosse to fui dichiara.to abil e at aervi zi aeden tart• 1la. non f'ui
richtamato - tnvaoe rut diapenaato da.l aerf izto milt tare per ra.c toni di uff't.•
cio- Xa dopa la rotta d i

ca.pore'it~'~l,aaaillo

de i c overna.n ti era 11 "dieboso.!_

manto" ed to 11 23 c;t uc:no 1918 fui riohiamato a lle &rr"'i p$r revoca della die'
s pensa•

11m a aerTizto da 1prir.a nolla fanteria e poi inoartoato alla Sottg_

c! ir~ztona d!!l G. il,

di Livorno tu interrotto noll'ottob r e l 91U in out per O.£.

d i ne d e l !•tni atero delle Guerra fui ric onos c tuto 1nd1a'1lenaab1le a Gallara te

ne l mio utfioio - S i noti ohe nel fr3ottcmpo ern prao t pi tato in via 1Seroa.nt1
un s.eroplano 9 pi')r l e. bieo::;na fu distolto un i n6teanore oaj itano di av1az 1one
in ae rvi z io a lla

ra.Jip~naal-

noveJ.jJ'~e~e
,,

La vittor ia del 4

reatare a oaea

t utti colora ch<J erano in lioenza e cool. ru d i ~ 1
Hn l a. "'lita oomu'l'lal e non era. piU quella- Lotte f'ra at!l!!linistratori e f ro.

i !!IJ)iecati fo nentavano l a. dieoordia+ ed io ebbi la vi s iono di losoiar l a oarri!.
ra i r pi""';ati zia pe r l a. lib3ra. profeeaione in

luo~ro

ove a.vovo aoqui stata sttma.

e oonoaconze•
o l 1920 era oaJ.uta l'amminiotrazlone Past a a fu nominata un COI:U'.:11asario

prefettizio- cosl chieHi ed ottcnni una

l1oo~zo.

od

oso ~;u 11

per incarico della

SAFAK lo etallilimento in Piazza d 'armi por f ondoria paaante d i e h iaa-

Nel 1921 r1pr 1Eit1nata l a. rec:olarc Ammi niatrazione r itorna i a l mio posto
ma l n v ita pubblioa era acita.ta.·· dai rnoti fa.ecisti e <la.lle lotte oivili e ri_

pensai a. liberam i dell'u:f'ficio- Avevo fatt1 1 pror;;etti d 1 arnpliar.;ebto del PO!!,
t e d.i via Roma. · di eiatemzione dol Sorc io r1le d! via. Va.reeina .. e de ll'am_
nlia:oanto del ci'Mitero urbana d 1 cui aentivn.no e:peciale b isoc no 1 nuovi rioohi
GiB. e.vevo profi:e ttato ed eeeeuiti i ponti in oemanto armata sull'JF'no
in via roa a.zzaro .. in via Arnal da Da )raec i a e in via. Euaebio Pae tori- e uno

in vi '\l e Lllone.rdo da Vinci :pr eeso Arnate .. lr..oltre
ne de ll 'e!l!lfi.oio ,part1 t ore della

fo~:natura

avevo dire tta la ooatruzioR

u rbana in via Leonardo da Vinoiil' e

la r e tt ifioe. de ll'Arno alle. Va lletta con un ponte i n ruratura in via ErooPle
:rerrario eet!pra in Gs llarata• ta..soiando andare ope re pubbliohe di aeoondaria

i mpo rtanza m1 trovai na l ma.et:i o 1922 a. dare 1• mie diDiesion i dando c ome dOT!_

11 pre&TTillo di due !MBi e aoet al 1° aco ato ere 1n plena libert.B.-proteaatonale
Poco dopo 1 taaoiatt defea•atrarono 1 aoataltatt al potere colla "flo_
lenza • tu mandata un ooDIJiiaaario pretetttzto{ l'ex pretetto di Ma.oerata.J Sert)
ohe m1 richieae nelle OODIIIliaaioni comunali per 11 buon

tunzionam~nto

della eo_

sa pubblica-Fut anche aeeretatio della commiaaione per la nomina del nuevo in_
c •cn•r• capo u1'tic1o ma quando ei TOlle ohe f'oaae eletto prill'l) in eraduatoria
il ficlio del ceneral Jla.clietta raccomandatiaaimo faoendo aorobazie per r1uao1
re &Trei volute non eaaere nella oommiaaione pur oerto che l'eaito non aarebbe
cambiato- Il Jr!aclietta tu eletto• • preae poaaeaao dell 'uftioio 11 1° c•nnaio
c.U.,

~

a....,. ''<)"".;.(.. C4.,.J,

19ll... ...,Ma non ciunae al biennia della oonterma • ai dimiae per il meclio- Bel
trattempo m1 dieae che to era meaao nel libra nero della amministra.zion• del
Comune provocando 1'1ndtcnaz1one del G.

"'C

di llilano che mi raccomandb a Som_
t.,.,..,t~

.u

ma Lombardo al oomm. M&ttai del ~ro Sindac&~-Per queat

r ........,(._

~-tt:.: ~.-e.·...

centro teat opere va_

rie al c b&i tero- alle a trade • all 'acquedotto ... applicando la impoata dt Jld.c lio_
ria c ho oolpiva anoho quollo oho :l'u poi 1l Podoota dol luoco o oho mi eoetitui
<AM- ~ c.-~"'

· ... n•ll'1ncaric'6 oomw\ale•

Ebbi 1ncar1ch1 ancora da Cardano• da Caaorate• dalla

Pretettura di Va reee- aoltisaimi dal Tribunal• di Busto Aratzio- Entrai eletto
in commisaioni coliD.Ulali- • proyinciali- anche di nomina eovernatin•che non •lenoo in quanta piU che opere di proteaaionista erano doveri di c1T1amo deno,ian
ti tutt'&l piu opiniono di otima da parto doll• autorita -

Nella appliaazione del nuovo oodtoe penal• tui nominate dal Governo uno
doi 120 aseooeori d1 Corto d1 Aeeioo por 1l ciolo di 111lano-Por lo piu orano ill.

oa.rtchi onor1f1o1 dt Boareo reddtto- o col eempltce rtmborao di ape•• o anche
in . . rdita di taaca-Ma proteee1onalment• 11 pubblico tee• a •

ott1118. aoooclien

za o ci to lo ditto induotri&li- !Iaino- Alooeto Paota- Pozzi - llaoootti &

ni-Zoooht • Pedrotti - ed altr•· Feet opere ; per Forni Carlo

Roooj,

la oappella c•n

tilizia al cimitero di Gallarate• lo ateeao per Graae1 hrtao • poi per 1 ::&'ra_
telli Guenz&ni- per POzzi , oappella al cimitero d1 Crenna ... • oaea dt attttto
· 1n Crenna-per UChetta cappella al oimitero di Caeorate Sempione• • l&Tori ain01
ri- Cappella ad :lrnato per i li'ratolli Choeohi- StabiliiiOnti di rioamifioio por

Zocohi • Pedrotti • pot per Guido Zocohi-R1ord1no atabiliMnto di Aloeate Paet1

perizia

1

mi•urazione della tenutf\ di Ca.mpomDrino ad Acquapendente per oon,

to della •Ge rimmana • di :U:ilano-per 11 comune di Gallarate come private ebbi
1naar1oo della eaecuzione del 1• tronoo della :tocnatura urbana con 1mp1anto
di ah1ar11'1oaz1one 1 caaa del oustod•- Per la ditta Oatini fratelli pre e tai
la mia opera di aaatatente alla ooetruzione della oaaa oivile 1 dello stab.!,
limento in yia xx 11 tte:mbrl dopo ohe tui radiato per raaion1 raziali dall'al.
bo decli tnc• cn•ri-

Per questa preetazion• fui sottopo seto a £1udiz1o come

eaeroente abuah'O della pro:t'lllione con aentenza di aeaoluzione-del Pretore
di Gallarate-Nel aettembre 1943 dOTetti acappare da Gallarate per aver ealva
, .._uo
--~la vita e ocn1 att1vit9. :ru aoepeaa• ma a; ia..c. prima &TIVO deoiao di non &IIBu.:!.,

re nuoTi inoarlohi

d...

~r

non danne ez: ia.rl 1 olienti in aa•o di

«NV~ -..p • ~ f<--Uv~
r • Nil
luclio 1944 libe rati

L~

radiazione~~

"".

a Re aanati fui inoarieato della direzione dl,l

1 •aoquedotto locale • della diatribuzione ener1f1& elettriea e poi di inaecnan.
te di matematioa a quel lie eo claaaioo nel 1915'- ma solo per un Mae, poi_
oh8 a guerra finita • a lla oaduta del :ra sciaJT"o rientrai a Gallarate coi pte_
ni diritti aha la politic& taaoieta mi aveTa tolti•lla la clientela ai era
C<. ~~ ~

BTiata- • non era.no paeeati inTano"c li anni dal 1938 al 1945•
Non e lenco l e parizle - private e ciudiziarie- e i mportant!

1n~r1ch1

di aaquaatratario c iudiziario di eradit& oontaatate•aaaolti con eoddisfazione
delle parti intareaaate- e della c ius ti z iaRiconoaoo ohe la mia fu mode eta oarriara protaaa ionale· m& anohe aha
~ool-~~><-'"""""'"'
tuttS~ ~a: 41

malta oircoatanza ai oppoaero ad un maccior auooeaao- E au
farmi amici poohl I buoni

(oOM

'

1 TlrBi del _Tort9e di non far denari ne ami_

ci a danno della oorrattezza a della onaat.•Coal. ha :t'atto poohi amici 1 poohl

eo..W.. ,..;.,- ~"-"

riaparmi·,.._~

'f)iuttoato colla li!l.ita.zione della apeae ohe

~oll'aueento

delle a ntrate- Jla ho tenuto alta 11 •to buon nome• ohe oonaerTo quale eredit&

P"'"~"'

.I

flnale,\ &1 m1e1 fic11 e ai loro disoen denti Mae-at saranno del mio nome•
Non ho mal deaiderato oariche aenza r1tiutara qualle ot:tertemi -ne mai on!,
ri 1 nel'D!Uno ho aollaoitato mai un cliante pe r to e lierlo a c l1 altri

co n ten~au,

domi di quelli oorsi a me spontanaamente- Col eetteabra 1955 m1 son traeferito
a Milano e d J,o oesaato d& ocni attiTtt8. profe•aionale- dopo
real • Q,uaeto
tutto I

e

50 anni dalla lau_

.Acc1unco . .bbono in d1aord1no 11 rioordo di aloun1 op1eod1•

J'l"a

1 2).1c

t1 l a ditta atrioo Gironi per oui tool r1part1 1nduatr1al1 por Bpprottatrioc
ed a.eoiucQ.JIIIOnto • lavori atnort ... 11 paat1t1o1o Gallarateoe ohe m1 TOlle a.rl

tro in una. "YGJ"tenza contro 11 ooat ruttore•La. D1 tta Sernt1n1

&

Zannont ohe 1D1

au•un•• temporanso oonaulente per aloun1 l o.vori da. eoaa appaltatt oou per l
SIPle in terpo d1

~erru.

e.oquld.otti a Cencto• a Ferrania e e. Forte del "ami•

aoquedotto a Buo1eto crre la prtnctpale d1tt1o6lta ato.va nella eatatenza note
vole di caa nell'aoque del pozzo che turba.m la asptraztone• ( Pot risultb c
ai trattava di l'letnno) • Aoquedotto a Oinioello nnzi a Comuooo oul ljaviclio ·
Scuolo di Coorezza (So,... Lo111ba,.do) duo pro11ott1 in tempi divora1 • no. .uno
doi duo nor;ui ti•l'I'o~:otto di ampliamuto aouolo d1 Amate•Piano l'I(ZOlato,., d
amplia,.nto di Gallarate 1917• con relaz1one a atampa• Aoquedotto d1 Canolll
aorrplioe parore previo eopra.luoc:o ad una eootet&. callarateae•

r..embro della oo1!ftlaa1one per l'eaeouz1on• dellA rete trar.rriaria nei dlnt·
ni di Gallarato•Idoa )>lr la prba appl1oaz1one dol oont:ributo d1 1!!1f:l10r1a 1·

un'oporn del

OOI!':Utll

d1 Oalla.rate•r"er.bro della oommiaeton•

tor• a;onornlo di Gnllaroto del

19~4

pt~r

tl P1ano ret;o l.

•Collaudo d1 opera in oo•nto a:r....to a L·

no di nomina pro:!'ett1z1a• Idnm d1 un tratto d1 )'oe:natura della oittlr. di Varo
-1-~emro do l

conaielto doll'ordine decll 1ne•£l'l• r1 della prov. di ia.reso•eoc.

U'n& vera d1et1nz1one ebbi necli incarlohi tean1oo•leaal1• 11a per contr

doi privati oho po:r oonto dol trtbunalo- od avito l'olenoo oho earebbo tropp

lune o.. 3olo d1co oho ho tatto tattca a liberart"'i della r1oh1eate prlvo.te ,ernutoai Mohe doflO 11 tra.e1'1r1men to a !'llano- baatando por quelle pubbllol\e l 1
GIJBTllloe cottvata rlnunala•

lfo

fatto parte dl nonina covamativa delJ& oonwt;

alone provinolale per la avocaz lono a.llo etato

do l prot1 ttl d1 rectuo fttsoi

-1noar1oo tsnuto a lunge e rir.novato reo ontertente aebbene non acoetta.to per .
ct.&. e reetdenza•

C01i'a!11BI1one provtnotale per 11 nuo'Yo oataata 1 Patrimonio

oon "P&rtioolare :r · cuardo a1 :!'abbr1oat1•
>;el 1911 a Gallanto obb1 ad 1ntrooo1aro t:rattativo ooi oollo;hi di L

'\."Cl"'no Arrtco Badun a :t51atror1r:o per la coatltuzione d1 una aooletQ edtle app
tatrloe• che aa.ddero "Per mla yolontA mncando un aaoordo eaaenzial•fn

~-

A ooculto doll& ..,,.to dl J:arto " ru...,. 1n Oardano 11 Trlbunalo 1111 no.q
nb J>Or1to dol Gluc!loo lotruttoro• per la ot1- dot dann1 f'att1 da lcnotl( ta_
oolatl) per ra:ppreaaclta• e Tldl 8lte ooee ohe ~ doftroao taoere•
t1n l noarloo d 1 pertzla au una oa-ra a Voldol!d.no

trato 1nappell&b1lo per la oua dlttlaolta•

ooo1ooh~

tu traator.-to ln arb!.

pool 1'1no ad una lunca 11

to aono1Uo.ndo l e part1• una d1tta Pr1..at.a o 1l COI!II1no dol luoao•
I'
Esecuondo 11 tronoo d1 i'ocnatura per oonto del Podeatb. Gnocoh1 in 'Y1&
'oqonta ,.,,. d1oobbodlonza do1l 'appa1tatoro ol r1oo h1b di vodor orollaro un
~:tuncendo

bl'loato•

BJ!.

a t oii]>O a ov1 taro i l danno o on l llll!lOdlato 1ntorvonto• No1

1922- :teeteacia.ndo Ito.lo• wnn1 a 1apore ohe nella notte era orollato un IIUl"O
tntemo della oaaa 'Beenat1 in Ylo. Com e1ecut to per ordtne del proprletarlo
oontro 1 M1e1 ord1n1 • oontro l a re,....ola 4 'artet Pooa Patra e dannl IOpportatl
~&1

C01J>Ovoli•
In corso l.,onardo

da

V1no1 oaoawondo 1'odtr1a1o part1toro dolla f OGUJl
c....~~

tura. Mnt"t"e e ro a I pa ooll& :tam1c:l1a un operalo vi tro'YO l a. morte• Per puro
~
A
~~
<;4ll.....C:"
oaeo ~ a.YJ.tlot.,~& 11 rltomo dal •r• anert•n®,~~ ohe era a \oua- ·e
~:1unto

voroo l o .,.. 15 'lil a o taz ione di Gallarato trovai improoario o Bonciot.

J.L,,....~

-~t;

n1(dtrettore del lAvoro)oha mi lntormarono- I n t a l mDdo potel 1nteryen1re 8ll,
b1 to oul luoe o • esan1na,r l o cause del a1n1ett"O• • 1nd1r1zza.re 1 c 1ud1z1 ne1
senao della oe.uma ta.ta.le• ohe r1na.8e teo1 triontante• eT1 tando oonaeeuenze P!.
n nli ai ro eponbbUi ovontuali•
All·!\ Bosoh1na • oootruendo l a callerla delle .aohlne aottoouolo oo11 •1n
prua 1\u'ldrolli trovat in una viaita un

bi~:li e tto

anon11110 oho r iohi...,..va la

n.ia a ttenz1one eul porioolo de l lavor1• Sensa tar a.tto eoea1 ne l J)Ozzo e 1nJ.I
{;nai paroonalllonte oo. . procodaro aanza parioolo ( a-ootrato da 1 l&nrl do}.

1 'acquodotto puglioae) o tutto 'l!ldb bene oon uno aplrito d1 vo1onta o>to pr11"1"-!lO&Y!l•

Aletnl annl dope oompro alla Booahtna un operate della 1mproaa llalZJl

r1n1 l'llttendo in tallo un plode noll'aaoonaoro da aut aTova tolto 11 canoollo
an~•n•1ore

• oadde nel pozzo per 40 metr1 • •1 uooiae• Coroi a vedere • c1ud1D.I,

rtt; • rtas.lendo inta s i Y001 aulla boooa de l;pozzo ahe 1!11 teoero
01porro la to ota• ,.. oon latin to ptu aacclo too 1 appana in t o-

1at1nt1~t•

a ri tlrarl&

prt. ohe ciunrndo in alto e.t aoh1aco1aaat la teata oontro 11 ooperchio

Uoo ool pozao ( a

no•~

meta~

booo .... • Er<mo l o vooi do l Sindaoo o dol oo1111Uldanto l t

otaziono doi cc. nn. • oon ou1 :pa!'lando J>Otoi oonvinooro oho la oolpa dtl oill)
atro era etata tutta. dell 'infortunato colla aua errata mnowaNe l 1921 avvenne lo aoop"'110 della po1Yer1era 41 Veratate 'fll"lntre era......c
a tavola(

vet '~"'DO

le ore 13) •Conso to delle eftnto uao11 aubtto per raoarmi in

l unicipio aha a llora or" in llroletto( via Oa.,.,ur) • ""'ciunto in via Onn
ooaoo inoontrai VUorotti

Fran.

llffannato oho dal oa:l':l'b d1 piazza riontra-.a in oaoa

aua poata tn Yia Volta avando awto aentore ohe era ortllato un auo ao:ttttto-

Era con un etoo • e tanto lleoe e aptnae

da

obbltc:arri a retrooedere per una

rapid& vio1t.n del dnnno• ma a1 trattava di oaduta di un ]>Ozzo di pla:l'ond

di

if"ll)Ortanza mtnlea• ~anta fu la sua c 1o1a ohe volle aprire una bottlclia e bert
all a salute di tutti• lnd1 ri a:l'frottai in piazza per 11 • un1oip1o ma aeppi
ohe un

oa~lon

·,~erutn.te-

del pof!1P111r1 era pasao.ta dalla ateaaa lunco lta. via l!atszlnl per

a oha pnaaando

ora oalt to ou ana he 1' i nc. Pur1oell1 11 qual• era

ehto pr1l"A d1 '"" 1ncoanere dol Cornune e oolln!ldlllltO doi l'ompiori ( • • nslla
.:uO!'ra ora otato oo.pitano do l Genic) • Con altro
Stndaoo • 1 'ueeeaore

d~ 1

rn~zzo

ora andato aul luoc o il

LL. PP. o'l"'& i nutile 11 mlo tntorvento•

Dopa \'lOCO

a.vv1o1nandom1 ad un cruppetto ohe po:rlottava affa.nnato • tnteai not1z1a ahe
11 oamion 111 era rowaointo e ohe "1' tnaec::nere SarY1 ara morto• .vldentemente
at volen dire Purtoellt• ohe perb non era morto

trA'~r&veMnte t•rtto ool Bon.

ciorni• !>ci 11 Puricelli aha v1aitai nll'oapednlo . d1 G'lllnrato , ... rt I
"'ur:mte 11 1922 ebbi richiesta dall'aoa.. ooro O=Pi di una parero ohe

ora. un invito presaanto cU provvodere a tar rtparare 1 oontatorl doll 'aoquedol
to ad una dttta ra.coomandata da certo l!aoch1• che stava a !"llano- to c.1 eervt_
vo per queeto della ditta Zaooh1 :l'ornitrioe de1 oantatori ben attrozzata a llo
soopo- •

nr~s

d1 dn.r un parere vol11 reoarr.ll a. Uilano n vie1to.re la d1tta PrJ

poetB• LO feci o vtdi oho non era attrozzata a:l':l'atto al fine utile del COIIIWie•
"'1di

cia~

due opora1 eli cut uno d1otinto come un ciYile 1n una ota:nza al pi&Jl

tarreno deeerta- oon un oolo banco di l':lvoro o qualohe n.ooumlatore elettrioo•
1litornai a Gallarato a dar parero oontrario• aolo 1!10rav1cliato aha 11 diltlnto

· , " 1 • •!:*boo pod!n!mdo a b reve 1nt •Mallo f ino nlla P1nzza do l~ Duomo , .,.... m1

laooib aen .. a a.v11r de tto ntente•

t

do~

l"oco

f"' (lf-~

anenne lo aoopp10,._ di uno. bol!lba al

tn

• "}lana e 11 lUcoh i euddetto t u tra e li 1nputat1• e n on rtoordo 1a no ueoteee
nooentl! 0 oolpevole•

t~a

f'ut

oontentO d1

averr~bena

0 d i non 1011rn1 t!:,O

vat o m l e nella fa.9oend0lnemmeno "'41r i ncanuttU. n b ne r doforenza veroo 11 mio

o l 'f)O arm1n1a trativ<;•
WJ: ttenn1

dall~

r~.a

questa f a t to non tu aat:rn.neo o.lla Bin do c i tJ io :lo d i di_

oar ioa.•

A eecutto di uno oCof"p io sulla Vi'l varee1na. a

C ~vart a

oontro lo oto.b 111_

l""8nto J.' 1no f'u1 n omina t e pe ri to c tud ioo.nd o ohe l a pi ooola bocbo. era 1n a1crJ1f1e
on:- te per enti tS a nec; l 1 offetti• Po r queato fui i n eec:u1 to a.llo. corte d i Aae,l
oo di '"llano
ut i a

r8 '"': ZO

OO!"'G

te ote- e no r ioul t O l o nssolu ztone de ll ' lf"'P\\t&to-s eh 1 ~ e n e qu,2_

de l suo o.vvooa.to pro roneaao di -oe tter s otto a.couea per iatic:o.ztone

oolo ro ohe ftn con do et comuni ot1 avavano O'fli n to 1' t mpu t a.to 'll f'a t t o•lJMti ero.no
i l Pros 1d8nte dP. l ln.

ooMUntst~
J

~·a ino

o un ood to onto inc:ecnora irmamrato di uno. opera.1n

della dl t t a-cha· vllevn.no

.,.,,.._e oonfen:ate. do.llc. cua

a. ~

f & l'"

conf eaaaro o prom r e

nl{l~·

la vua

tone •

::" i f'o.oova l o. pulttura. do l f ondo do l l ' Arno e vis1 tnndo 1 l "lvort ooll'"!.

oeoaoro e li ope ,.a.i non e• oi de enanmo di ooependere l e loro ohiacohte r-e ohe d2_
V'3YBnO

e oaore

l!l)lto

intereeaa.nti -

1 fao ova. la r-o ttif'toa de ll •Arno a t Ptatl Palazzi e r. i t r ovo.vo sul pantt
i n via Pnotori ool d1re ttode de lla i rpreoa.

!31do r 1n 1

:'i.

c ui f'aoevo vedere un

o i b ile lnvoro del torrento• Po.esa.rono due opera! oho eanza. d ire

n~

pGJ

ahi nb b&l

ce no andavn.no verso l a vi a ltaaente.- e a.ll a dol!lando. di Di dor1n1 t • dove an data?•

rl e poaoro : " o. bor e tmata.zzn" - e " non potovate berln a llo. Valletta• • " rna
qui c 'i. de l r.1c l1ore" t

Q.u e ll1 erano 1 tempi - a f'tcurar e1 s o 1o poteTO rest!

r e ne lla oarica ave l o r e spon dab111 t1>. ernno grnndt e d1tf1c 111 do. tutolarel
Vennero lo !!'lie oponto.nae dieiaa toni - o.bbnndon"ln do 11 poe to • 1 dirl tts
..a.nnoea1• a ocn 1 oon trlbuto vera o.to d t p re v idcnza• 11 s eer e to.rio capo oo!ll!lllntb:
.. a ha. un M atiere buonol "

Ma

to non l'avevo ered tto.tol Ero

pertanto~di

noll

'over oottoota!"e al l 'ir pl oc;o c orunale•o fu benol In ooneecuenza 11 Ge o1!l. Bon_
t,: 1orn1 orga.nl zz b un bs.nohetto a Cudano a l C<1cpo in mio onore a a quallo inte,t.

LA IliA CARRlERA PROJ'ESSIONALE

Ki limito a tarne 1& oroniatorta e.per ridurne la nota, ,interoalandoTi
)

epilodi

1

oot'lmlllnti-ATendo oreato 1& mia famiclta aubito dopo la laurea eaea
~

ha aTUto una predoatnante influenza &nohe aulla aia oarrier&•la quela non

atata brillante- Non per amor proprio d1oo queato• po1oh8 in definitiT& eon
contento della oarriera oom11 dell& famiclta da out ho e.wto piuttoato aOdd,l

ataztoni ohe deluaiont-(in quanta alla oarrtera- perohe nella faai c lta ho

~

vuto aolo eoddiafazioni auperiori ad OCni mia aapettat1Ta)•
Lnureatoll\1 a llilano 1l ? •9 • 05 obbi illlMdi&ta propoota dalla Cartier&

Ptrola ohe atava ooatruend.o 11 proprio atabiliJMnto• RU'iutai per rientrare
a Firenz• avendo 1T1 aperto in Ti& del Pilaatri un uffioio di aottoraPPr.•••n

t 'lnze teoniohe•Non o 1 fu auooeaao itlmldiato di out &'YI'YO bieocno -•d anohe

ora mi "Yien da aorrtdere all& 1ncenu1 tB. oon o ut mi

pr~eentaTO

colla cartel,

la aottobraooio a ohtedere a varie di tte ohe ?181 t&To; • sou11, le oocorre
un 1mp1anto coal- ooeU-"

~

Frattanto ebbi inoarico di •••cuire a Caetelciorcto "Yioino a Or'Yieto
l'il"''pianto di un motor• Croeeley a a ae po"Yero per a ztonare un molino da P!!.
ne- 11 a he Y!\1 1Mpecn0 aloune eettiaane- 'Yi vendo in quel pa.eaello ruatia&al!l
r'nm .;~

te, aa bene-

~0

della ' anno 1906 tui aeaunto dalla aoo1et9. per Il'lprese

Elettriche in Firenze( direttore inc . Fraaaetto) - in eoati tuzione del dia!,
("natore Ge lli che at era diMaao- Potoh! 11 Gllli &'YI'Y& uno atipendio di 1!.
r• 150 menaili 111 illuai che alla pro"Ya &'Yrli merttato alDWno 200 uneilit
Coae d iaecnatora atut&TO l'inc . Giorct ohe atudi&"Ya la r e te di diatribuzto@i
na ed tnoltre aea ui'YO la ooatruzione della Centrale di Ritredt con pozzo 1
tabbrioatt- Cluando ohieai all' ina. Fraeaetto OO!II intandeva trattarmi 1110
mi ateae un aa•,•cno di L. 15"0 ptJr quaai 5 meet d 1 la"Yoro 1 all• ail riJaD• =
strabze riapoae: • niente La de yo- •• non ruole 1' aaaecno lo lase 11• - Ed
to ero in eatreao biaocno 1 Lo preat J
¥1 l'lnne otterto da a.aioi di en t rare come proTTtaorto all'Utttcio t!,

onioo wnicipale di Roma .. ritiutando con ferlftlzza aentendoat tnadatto all&

I L

·.

E'

II 0 N D 0

l.! A L VA G I 0

Non cred.iate , o tigltuo11 , che quanta aorivo eia pe r 11 mondo• ma •R.
lo per mo e per 1 11gl1 miei•

Non o ·~ amore aenza stim e to non amo 11 mondo che non ettmllondi meno h..'l. al"!lS.to la vita. nel mondo e m1 ci eon trovato bene• Per rs.&,
giungere queato , pur eaeend.o di cara.ttere raziocinante e logtco, eon t"iu_
scito a farmi - astra.ttamente - un l'I'D ndo mic ... non com'E , nn come avrei
volut.o che fos ae - Da.l r.:10ndo reale r.1i

BOl1

tenuto sempre in

po~ i ztone

d i di_

flfla- guarde.ndomi bene di patteggiare con11.mqu€1 con eeso- Ho cerca.to inveoe
di trovarmi sempre d ' accord a con me steese ..

I fi g l1uol1 son 1 soli atti a comprendere la m1a. vita- 11 bene e il

l!@!

l e incontra.ti in eaea•6 ccr.e,pur n e lla abiadita. riunoita. ge norale , posaa
ri tenermi un uotr.o fortunc.to- oh e g iunae a.l limite di

e as~

aenza. rammat:ig_h!

e aenza pentirnentt•

...e nt•
u;;dm~I~~~l nLnt~~. L~~~ri~r~· ~t ~~i~!o l;uvt;tKr;~t~~· d~~~!~~!%.
pereecutore d i tutte l e v..,re ; que ll'avvu·aa..rio d1 ogni grandezze. intrino!.
ce. ~ ve raf!"ente· pronrio::. dc ll ' uomo: de ri a ore d'OP''"\ i s enttmento a lto, se noJ)
lo ere de fale:Oj d •ogn i affetto dolce , se lo ore de in';imo; GU.ello schi&vo
t1e1 fort i, tiranno de.i d.~"boli, od ie.tore der-11 !nfelicii 11 qus.le Ge eU Cr1
sto dinotO col nome d i !'OllDO, c he ,:;l i dura i n tutte le linc;uc c olte i noin'O
o.l proeento·
Ee:nre.sso da.J ttenio de l
tanto B()V'Jro g i 'lr1 1:r.1c de l

~ona.rdi

mon~.o-l''.i

la

at T!O trebbe ri tonere peseimieta coW:
font~ ~

t=.o..le da "ecludere tale colore

:oerche vtene c!a. rresU ehe f u tutt ' a ltro che un pcssilistal Il Leoptt.rdi tu tn
qu"ato fedelB intari:>rete I In Giovanni - XV ,18 - l egf!;e&i•= "ee 11 mondo v i
o dia eapp1atP.

c.he hn. od!.a.to pr i ma m; so fostc de l !!'lOndo ,11 MOndo amere:£_

be ciO che c;li

e :;:n."o-prio;

fuo.r"\. d"l mondo

~.::;;r">unto

mP. :poich~

non a i.,te del mondo,

-oorc i O 11 n:mdo vi od1.a .

Jl'\9.

1o vi h o eletti

11

"F!"l d.s..ll'"l. croo.·!iOnA tl non.i.o ...,:evR.ricO- 2:11 0 amm.oni 0o. ino che fu mioi_

tliale- indi(Ge~. YI-~ )
i n -perpetuo

con gl1

5;

:tl Cirno':'e d!ssei

uo~i ni,

c onttnua.ndo! nil Rirn ore 1

11

lo '5:;ir:t.to l"lio nOn o ontenc\1!9r;.

perciocchO snche n on r. on a ltro che earn""

ve~gendo

cbfl l e. oa.lvag i t B. deel1 uomini e,..P

f!c tn terra e che tutte l e i n"At"'inazitmi de ':.,-pene1.er1 nel cuor loro

•

~:~Tan_

non e_

rano alt ro che

'

ohe mal e 1n ogni tempo , a i pent l. di &Yer tatto l'uomo in

su la. t erra a ae ne 1\ddolor O 1rt aor au o" • 'P()i; " la terra

e1 era oorro t.

ta nel ootJpetto dl D1o ed era plena di rtole nza •

Abramo di ees ohe Sara era. sua aore l lo. , paroh~r" fl 1 non v'

I n Gherar

J)ure a loun tier di D1 o in queeto l uogot e r.;;1 ucclde ranno

11 Ba.lt1.1111 t. "'" e1 e a i~ttr_ ·~ •,'l.: l ::~-::.rrc XX.i. c o r l. :
\,_onini ? ii

v.:..nutt

FCiri

per O&."tlone

An~ log&rr:enh (. r 1110t·tato d i l& e.o oo• nella. Geneei •

del l e, tr!.& tr'!Cl(; lie•

n~n G

~ alvo. , a :li~r. or'l • }HtohS g l.1

11

a i ver!J..::t eo:1 m.:1co. H . r 1 1 f i _ 1 i. dat,; l i uom1n1

Ci.otecuno p::.rla o on \!,on:ocn.a col

~u.:;

yt•r,ga ll'l!D J

~on

lab·u~a

i.us i ugh icr., , ,pat"_

l ati o o"" ouoro do p.pto "
:d in
t.IJ dtJl \'ieoa 1a

g~M l"'!" l '~-

t~pe r&lZ 3

no 1 ·or ofeti h-m .<;;C!Ite. 1.1 loro

€ >!::lr"n.O ch&

nt~! llo

CeaU lo oor.:rerr-a ancha

na l l ' svven_

.utato lt:tt·ml "' 5. 1 =-~~~~a. o e!"a ., ~10 " m lY&g i

~rohe

Jto olo:.....sto.:i ·-,,.£.ia.

:-J"".::t·~!S zs.

1.1

~.)nd.o

ch! non c rede ::. l ui•
L'". Ml V~itb. {(('11 "~"CH~(lO (; i ·,-s~ta r..C'll~ n ~.;.. t m·;1_ clt• l "l. ' t\0~0 '?

....~ ccd fonJI.
r··c
L"1.

ap 1.nion~

ci

nor

co:.~: t.t~'l ,;it~

a'l.15bbl!l r;1·-"'"

r<~ tl P :!:t

r.:-'lnut.o

-c•A,ld!;IJ~U<l-!'IJ i -',l·re."lt. ~

r iu r..e-t tO r3a.. do l Crea.·:..aro

mondo ~-.al l ' ?To01''1- t:e~ll.l t tr 1 ot\ 1"> 1

rt~:r i t.uisoG

l A !lt:i'c-mdez z L'\ dill

:.. o r~ota u n ... tt.to"t"o ~-:\r~r$ l a

rn.:;ion~

pet· cul '.'i.o

telur~-!

de. lui .. G::J.JU 11~rO .:\.V1"t.l1.Jbt1 dit'"I.Je~,:r:... t o f'Hl.,..Jt?n>II1Tt·J1t6 ..:.1\tl 3':1. pu.U reeJ..

s te r e

rersta

~ 11 6

._..tt. i <.~.

1 ~ll1crt10!

n. l .... :-o,"!.t o-rel

:Bthb:!.a ~l 1 1 7wGclt.d

te nt..l-z!.o r,1 .. .;,

t"~lve;.~~c. ,

cc'h·bono

Fi ... l i n1 t: 1 •

o r'=-t.. to 11 1'll.li.cno e {,c l y i oca 1 1 UIJ 1·10 oha

do -~<J

li

c;tl.,<L. r(~

:S.::l.H~ 1 ate

-::tnl!.h"'-"

l u1

TO/':~:..'l

""Y)lti :.nn ', i-

e. l l ' ~w:;orl\t iv- o :
J·h~tt o ijtl)

non

.~ll't'

il '!Ble l

--t;•, n".~,n o ~ ar-.o.1nand.o

-:iul te n ~ c hs J.al)p 11l J ;J,;-u 11 n •lC1 l <l v12 ~.~: 1 '"~'1-11!' r tu~st,_ ? 1!'.1.

!!'11.

~i l ~!! Oll

eulla Tia.

l'"l,.~~ tt ?\ ll he

r ln...

nu:1 ~ au·"l'~c "':"ci l •J ~~:- ..::.C c:hc ;'1 U&V'3"" .. or;!.~ lJ. ~..>pr.j; v t t -i l'l T!'.O n do

t :~r--o.,_-

l:" :!o--ru-c.:t c.rutbuzot ·..~<n~ .n·u,u: ·\ro \ t :'Vi l fl

(, -~ a"' e. r.1.-:c.antt ~

r.-.:.lv:-tg i th. c!to •.. 0 1 rar on.."l a c'ii l '\ s.JJ_;-n•o o 13. c o ~bat~a -

.f•l"lti de.l l a

t.
110

ondo b 1poor1 tal

:: l!lS liU!liiZA : I 1

In1'att1 vuol eaaere aal'YQC10 ma vuol aaahe rl tonuto buono- leale• oneatol
In un certo l)Gl"10do d"l l :raaotar.!O 1 vto11n1 del

t-e~iae

a't'evano poeta. in ciro

la eaaltazione dol •auore del ducat•- tin antifaaolata reactm dioendo del
ouore•

tant•~

poroh~

nel 1Q44 tu preso oolla aoglie e d18trutto in Germanin•

duro ohe ne .- meno 11 e-atto 10 aa.n ·ial• Pot 110.11 &:11 I! 1ncorao-

enza dubb1o

e coaa

naturale• dlv1na la attrazione dell 1 U0110

oo la. donn a in eta. g lo anile• oenza 41 ohe 1 1

~ndo

TO.I.

y,o'!"lrebbe•

11 vero mtrlmonto C 1 •untone doll •uomo e della donna che o1 a.aa_
no e si oen tono arrtnl - a aoof\0 di proo -eare la proto•

•·a 11 MOndo ealva¢1o v uol lnterveni ro a enaturarlo- tmponendo
cole e no'!'t!!e

re_

J)OOttooa aotto mlno.co t a d i denunoiaro lo aoandalo della 1noa_

oerYanza ro raale co •

111 ne dort va•ee un mle aoatanz1&1e1 Soandalo'

Il preto dice

•

conoubtna.a~:to

•• 11 ll.'ltr1mon1o oonsum to aenza

111 oua 1>reventtva f'orrtale prec1ea annzlone•
ta. Lev'"'8 civile

non rloonoaoe 11 11Btr1110nto eeecul*o eenza t•tn_

tenento della oua autor1th e dollo coneoc:uont1 annotaz1on1 ne1
l n I taua un . .tr11110n1o anch8 rol1c1ooo

ro ~ 1ett1•

a 1nd1uolub1lo

1n ceno:r'J.

lo; po:rcha • c1b oho Die ha un1to , l'uoao nol oopa!'1° • D1o b 11 pnto•

sa

toaeo otato 11 Deaon10 a un1re( 1ntoreoo1• aooond1 f1n1• alteraz1ono ••1
oona1• abuao ) J"UrGhb o1o. venuto 11 proto

ClOlla tol'lllll1 tl. proaor1tte• den

attr1bu1ra1 la un1ono a D1o•
I d1aord1n1 oonoocuont1• cl1 adulter1• eli olll.o1d1• lo acanda1o
oont1nuo e U slooeapto cho 11 dlt. alla prole• tutto

a1~ ~

n1onte• reat1 la

un1one poroha voluta da ntot
!)J.e

glova.nl che n l

D.llal'lO

e el untsoono per aaoro e cenerano una

creaturn- bella o ben tormta• aono por 11 aondo due aolpoY011• 1'& non o'l
oolpa per 11 t1cl1o doll'&dultor1o della donna• tatto 1n eogroto- a oonu
oaandalo &J'parento•

Pre..,.l• 1a 1peor1a1a:art.

aJJ-o.c.

11 ar1to ~ padre

dol t1el1a conooplto dut'IUlto 11 •tr1-1o • D1o ha unttor1 1 la Loaa ha clotto 1a oua utU• parolat

1'-

non ••M

D1 tre 110di di unite duo uoeJ'i at fino ,..tr1-.1alo 11 l'J'illo •U

•
"'

~

Tliu naturale· 11 piu 1«1on1oo o 11 ..oro

(orroro; orrorel

ripudiato dai

boiO)llnoanti•

La l'J'Ole l dotta illo~~:itti•l ( e4 l

,.. o aioura) •

I1 ,..triJIOnlO relicioao do-.robbo airare a aantifioare l'unit,

innoo 1a 'PiU locitti_

ne da-.anti all& ,...,.:1,. autorita poooibilo• por aooortamo la buona todo• o
la tede• non potendo oonoeplre ohtl eli nte1 al oarvano 41 Wl •zzo a cUi nOn

oredono , e cho 1 oredonti oi proponpno di Mnt1ro " Dio• ";ppuro o1 eon •t&
t1 •tr1110n1 re1ic1oe1 fatti in aa1a tedo e con reetrh1ono Mntale• oon a_

niiiD di lrriolone• o dl frodo•

·

nouuno ol troft da rldlre porobl l1 ouo_

re non oi ndo o 1a beffa reota o oontinu..'Ollo• oha 1a 1a£CO 1lliT>OnO al fine del benl faa1;11ar1 8 soptdtlltto dollo
'Prole•

coao ae la prolo foaoe l'lu aicu"a""mte prototta dalla Leece( da una

leace alffatta cellO IOl'J'& l dottot. • abo non dall'a•re • 1a fodo • la otima
o la reoip'"Ooa attruiono dol 110nltor1 tra di lora •

forma • non 1a eootansa- oho

~

La Lalli!O ditondo 1a

apeoeo oooultata o sopportata in Mla fodol

JJopprlnolplo nel -trliiDnio lll louo non 1ntononl'Oa eo non per q
ro un pooo ooooaa1'00 alla pat ria

poteet~-

.rano mtrl110ni 1nfol1o1• con prJ.

lo nata o oonoopita 1n odlo o nol diaprozso• ogotto dl dieordlni 1-n•l·
-..ploro l -trl11Dn1 fattl per 1-oiziono dol 11•9ltor1 o eotto
nooouith 'f'&tr1a0nla11 o dl casta-

~ ..,

vorro1 cbe ,..,.tr1aon1 fattl por

a110_

ro o 'f'Or epontanoa attraz1ono dol ooniuci • ln piona buona fedo• dopo dl abo

U rellclooo b bono o 11 at .. no ~ noooeurlosta oontonto

porob~

Anobo

n

Mrtdo •1V1111lO ro_

non e'l rlbelllono allo ouo lpoorlalo•

Paaooglando ho inoontrato a " llano un Iatltuto benof"ioo di aoo,l.
etonza allo puer'f'Oro

T>O ...re•

H oi rlch1ode oho 11 naoolturo ola•loclt.ti:al"

Se l'Iatltuto ~ laioo ; ftOl dlre abo do ... eaaer 1a prole nasoltura roeolaro
'f'Or matrlllonio ohlle• ee l'Iatituto ~ olorloale• non baota 1a locco• ol 02.

oorro 11 oortlfloato del proto•
aoolatonza eo ll nasolturo
non o'l

~

E toree 1a patante ha - 1 o r bleocno dl

trutto di una uniono 1rro11olanl Ltll vora Carltl>.,

• la ipoorlsla non wolel• Ealatono peroono 'f'Or beno obe al oredon

tall oolO ee lo tor• afn rlapottato:ae no1 Guail

'·.

'

ALTHA CONSEGUEIIZA: Il !lOndo

o diaonoato•

a1-latorol

Ho fatta ••perienza oonolusa ool dire: 11 aondo mi plaoereblt ae non
oi rossl'l ro e li uom1n1.. 0 in a ltri termini- aiano le rel1cion1• tutte buone-

1nsocna-nt1 Ill!.

aiano lo a1cl1or1 :!'ilooo:!'!o• aiano ott1a1 1at1tut1•aollllo•

rali 1noccop1b1l1· tutto ho trnato oapoato alla diaonutl. docli uoa1n11
Lo Locc1 o1T1l1 hanna 1-ato una quantita d1 l1a1taz1on1 per aal'o&r
11 calantuoliO dai periool1 dei d1aonest1- ma deve oont1nuaaente applicar le

aanz1on1 perche la lee*• non fa paura abbaatanza- • viene oont1 nu.a.ente

disprezzata.- 1 delinquent! hamlo un ado epeoiale 41 oonoepire l'onore • un
loro tribu.nale x-r punir• 1 tr&d1tor1( coal 11 ohiana.:no quelli ohe oaaerTan
lo Lecci dollo State) •
che cre dono di po••r

Eppuro anaho no! a1cl1or1 onti a1 annidano quolli
e talYolta rieecono) a tarla BUlle lecci a loro pro'

e etato

Non a! tratta di un IO)ndo corrotto• ao10pro 1l 110ndo
co 11 Sal110 ni :"Salva; Sicnoro ; poroioocho

coal. : DJ..

eli uoaini pH oon .,.nut! •no

o 1 vorao1 eon aancati :!'ra 1 1'1clt1lo11 docli uoa1n1, Ciasouno parla oon • • -

zocna col suo proaa1mo; con labbra luslnchier•- parlano con cuore d.oppiot•
I l fenOaeno estate• 6 meno eateao ohe 11 oreda 1

ll&

it•

UL'I'IIIA CONSEGUDZA: Spor1amo ahe l'uOIIO oia nandiaono por:!'ott1b1lol

orediamo feraa.Mnte che l'uomo ear& in aTYenirt micltoral
Abbiamo r&&ione di aperara ooai I

-

In tanto r•coli&DOo 1 oo• •• l'uo•

tq

sa per:tetto in quanto all• opere ohe etanno in not- • proouria• di aon riC!.
ve r t dal mondo malvacio attple troppo danno- 11ediante adecuata prudenza •
1ntoll1conza• o como :!'anna lo ditto, toniama la partita- •rall1•nt1 o dio_

sesti, per 1 d.anni 1ntv1 tab ill ohe o1 toooheranno•Allt1&110o 1 ooi calantuoaini aebbene que a to o 1 port1 a sioura per_
dita- ohe acoetti&DD a priori fat&lMnte par neceaait&f
Ev1t1&100 d1 :!'ar 1l -le• C1lal'd1a. .01 dat .al.V&Ci

COD

attenzionol

RELIGIONS
Ro l1ciono

~

ogni Iati tuto mdianto 11 quo.le l'uomo ooddilfa 1l bilo_

gno d! p!"Utar oul to alla DiTini tiL•
Fattori di ognl rol1giono oon l ' - o la Divinitll. • Beoondo 1 modi
dl intender la Divinitlt. oon oootitulte le Roligioni .
In Cft'n,l religione

cot~t1tu1ta

r.r:iatono tonda:oentali

pr~oettl ,

1 qua.l1

son d11'oraarnente 1ntes1 (!a cta.ecun uomo• I.e re11slon1 dlnree son quindi
tanto quanti &11 uol!lini.

• E Idd1o dieee: facctamo l'uono a nootra 11!1t\3.fJint"l

seaondo la noetra

aomlttlianza" (Geneai•l•2f) e l'uorro inteae oosl: • Faoolal"'' Iddlo a nastaa.
i~in~

e eecondo la nostra aom1gli&n3a-•

L'uom ha in eb la Ragione· Jl"l' sorviMiebo dir1tt...,.,nte; la aol!l l'"'!i!.
no ~ inoe:rticiento <> definire ln Dtvinita ; ""' la :!'ode noll" 1l1v1nit!.. non
contro la Ragione•
RlS'l'ULATO D"::I.LA FmlE •

ldd1o bl

Ia >"ag&lor parte degl1 uom!.n1 ciT111 oon:rorieoono

ATTRI:BUTt• D1o

e UNo-

sue posnib111 tl>.• 1noornpreneib1le s.lla um.na. rcO.gione•
toenta

11.

Dio 1 MQ:llOnt!

eterno • inf1n1 to nol tempo e nello epazio " nelle
onnipott~nte

• Onnl_

- creatol'e dal nulla del tutto e eoverna.tore d1 eeeo oon Lt-gg1

Uc.

mute.bili•
PClllDAl'EilTO DELI.r: RE!.IGIONI
nolle Sue Veri tr..-

CO'lOLLA!UO

c

Dio

e dall'uo..,

oonoeo!uto ooltan..

JA le!',gi di Dio son le. Veri ta aooolute.•

e

la yora Religione

e UNA •

IJnivenale • o oi oonflt.

a tutti gli uom1n1 e a tutto 11 creato•

r.. 'uomo atp11."'a

n~turalmente

alla. oonosaenz& del Yero• m non ne

peroepieoe oh!t una. m1n1m p!i.rte• lfeseun uom, ne11un o.::aneeeeo d1 uomtn1 ,
neeeun iatttu•o puo n~ I>Otra nni ••••re dopoei tario della Veri ta
·~·
S~rebbe

totalo•

naturale ohe ogni reli g1one oreda. di poesedette t>Jtta. la. verit.a

mtslio ohe queata.

credan~a

non fooae- pel" non oadere ne11•enore1

Tutte le religion! coati t11 te hanno d1 vero quanta
errore quanta

e umano-

e da

Dio e di

Le rel1gion1 son rette d& umani•

I• V.o lte eon le r elig1on1 ooatituite( aloune oentinaia)

11. 0

•

Infinite eon le 1nterpretaz1on1 ind1Tidu&li ( una per uomo)

III• Prova di nr& rol1g1os1ta

~

1l rispotto della religion• e.ltrut

- la pratioa di' quanta unieoe gli uom1n1 d1Tera1• ProT& di :t'anatioo errore
qua.nto mette gli uomini uno oontro l'altro•
IV= Ogni ma.nifesta.zione di penei e ro diretta a.lla rice rca del Ve ro
religione•
V• 11 vero deve eeaere oeroato in buona fede-

RELIGIONE
!'=====

Art1ool1 di fede= Son due • !

0

UN IVERSA LE

eaistenza di Dio

II~

Conoscenza del :9ENE

e del MALE

Precetto Un ioo= Non f'ar 11 ma.let
La. religion• univereale

e di

poseibile attuazione=

Dalla Bib'bia ldoeaioa s1 rileTai
Adamo, l'Unioo; ebbe articolo di tede: Dio

- e eolo precetto (ne_

gativo) non aoquietare la. oonnaoenza de l b ene e del male che

reeponeabilit&

EY& prevarioO p8roh8 ... lusingata dal ae)'pente .. lueingb a sua volta
AdatrO

e lo tra••• a d1eubbidire.Fu proclarra.ta l a Rel1gione Univereale J»diante Caino:

a cui D1o di•ae:

"•• tu fat 11 VALE , 11 peccato gtaoe alla -port&• Ora 1 de•1der1 di es•o
1liP1l!IDOll0 DATE e tu !!AI LA SIGNORIA SOPRA LUI• (libero e.rbitrio) ·(0.nu1
IV=

f )
COlTSIDERAZION!a 1 principi della. rel i g ion• Ul"liveree.le son qui eeP2.,

11 ti nella Bibbia r:oeaica chiaramente• sebbene si poa•ano ritenere e1mbol1o1

- Col molt1pl1care1 degli uom1n1 e il loro eepanderet
oonrtnre Booia.le la seplicit8. delle. Re l1 g 10ne

e etata

nel mondo e il loro
ritenuta ims utfio i eJl.

te- la reltg•one deformta e frazions.taLn eoiatenza di Die

e ab

1rnJMl'f'IOre.bil1 nelle, credenza umana- Sembra.

perotb conna.tu:rale cello epirt to umno ...
Il ltbero arb1tr1o
nell:l

moral~

e da

talunt negato negli ett"etti• rna. contenuto

di tutti 1 popolt ..
•non ta.r 11 male" 8 la baee di tutte le leggt umane

I l :t::rt'loetto

ohe pu:'liscono 11 ma.le· Pu0 t!Llvolta riuscire d1ff1o1le od 1111})0ae1b1le far
tutto 11 bane ehtt s1 vorrebbs ; ma. SEPRE
ASTEN"E~SI

e poaa1b1le

e data all'uomo di

DAL l.IALE=

Richieeto Hillel dieae:"Non fa r agli e.ltri o10 che non vorreati
flosse fatto a te- questa

e la

Legge- 11 resto ~ oommentot"

Da UOE:i ei ha. 11 preoetto- "elM 11 prosBim tuo COM te ateaeo 11
Il procetto non 9 sempre attuabtle perche l'amore aorge dall'intimo del_

l'uol!'D e non pub assare

oomanda.t~-

" Atr.era.i ln GiuBtizia e odtera,j_ l•tniquit8," dice 11 SalmiataLe leggi uma.n3 posson anche esaere inique me. la. yera Giuetizia E! equ&•

Tutta la BiObia. ne i auoi libri
Citie.mo:

11

e un

lnno a.lle. rel1g1one univerl!lale

11 Signore, vedendo ohc la. ma.lvagitB. degl1 uom1n1 era grande in

terra e cl:e tutte la in:magina.ztoni dei l"ensieri del ouore loro non ere.no
nltro ohe male in ogni ter.tpo" deoratb ool Diluvto la distruzione del mondo

-"Noe

fu uon-.o GIUSTO, integro nelle ev.e etl e oanllinb con Diot "

- Abramo diese:" tareati Tu perb·e 11 GIUSTO coll'Empio? •
- IJl Signore d1see: 11 pe · l!lml)re di dieoi GIUSTI ee vi abitano non distrug_
~;erb

Sodon:al

- Giobbe era integro e dirt tto , temeva. Iddio e si r1tr&e'Y& dal llAU
- E Geremia

: "ognunal!:l'"4rrh per l P.. eua 1n1qui t&"

- a in Ezechielo: " un tale C giueto

e di certo egli vtn&•dtce 11 Signore

- Nei Salmi: "chi ditrererB. nel Tabernacolo tuo1 ohl abiter8. nel monte de,l

la Tua Bant1ta?

-• Oolui che oa~:~~~~ine. in integrita e fe.

oio

ohe

e GIUSTO!

Le citazioni eeprimono nella Bibbia in preoetto univer•alel

Il prinoipiO della religione un1Vt'111.&le o'8 - ed 8 diffuao

&1-

aai :rra 1 popoli ahl ritengono la Bibbia libro aaoro rivelato•
Gli &brat aperando nel l..'e aaia d.a venire confidano ohe la reli_
gione diverra fed.l di tutti glbruomini aecondo 8 detto net Por:teti; "e aa_
ra Idd1o quale Re IU tutta 1a Terra• in quel giorno oar& IDDIO UNO
~u o

1

11

NOME UNO"
ESI STENZA Dl IDLTE RELI G IONI
Le r e li giont eon numeroae per

1) la li mi t ate. capacitS. degli uom1n 1 di intender Dio
2)

la diveratth di 1d.d.ole e di ambriente

in ord1ne di luoa:o e di

tetni~D

3) l e. tre.diziono
1)

e g e!le r eao

che ogni animo bennato oerohi nel cuo r e e n e lla.

ment e aempre p iU vaeta. oonoeoenza del vero .. ad alouni C dato di afferm.t,
ei orig ina.ndo r e li g ion! formali nuove o diverse-

2) d1verlit8. d i indole • d1 arnblente

e inaopprtm.ibile

e 1nev1t!!,

bi le l a oeuaa d.i nuove religioni aorte o insorgenti
3t la tradtzione oonserva que lle religion! cne estetono· colla
:rede e la tenaoia di aanti rei o orederei nel vero a.asoluto e co lla conet!.
ts.zione ohe nella altr e religion i non a

•e nulla

di meglio che poeea gtuet,i

:rtcare 1 'abiura •
La poll tioa che ours. le cose del mondo minimo

e antireligioea

per GO cellenza in fatto e relig ioaa. parzia.le in forma ritenendo le pratt_
ohe religi ose utili ai euoi :fini di ordine e 1oggez1 one
Tece pernioioae Per 1 suo1 arbitri• La politic&
nefandezze di cui
Male

ma. le maseime iJl

e responsa.bile

e capaol la 1\13. paasione di partee la religions ohe fa. della politic a-

di tuue le

sarvendoei di quel,

la ohe dovrebbe mirare a Dio per questa ohe mira a.l r.J)ndo malvagio ..
Tutti g li -1am1- ohe eon la eaae: pe :ra.zione dei prinoipi buoni
d 1ventR.no organ1 di mal vagitl<- o moti vi di i n iqui ta-

Si na.aos aolla r.liftiono do l Pndre l

Neoouno he. u.n etcuro crtterto c he gli PJl"UlOtt.'l. d! f3rn1

({1

c!u~toe

quell&. nbl': ... ndcn"I.ndo J'lll" un'altra le. r •ltetonu p!lternc.-

Si oa.r.bia reltgione pexo 1run... dul1 W,... par oonvon1onza. -

'P~r

p1"•eun_

:-;tone - cto8 11loo1.taoonteow"le o1a. 14. }\I"Opria

M~l1C:10n e

fl: fond!\ment&le OtOitrT!ll"IIJ 11 PJ"80itto

dolla reliciol'll!l: universalflt• e piU ohe pub l e fort·.aliti.- r·1ne 1pr.l1

(H

ee•a!

Ifoasttno po trR '!Pl.i eapere a qual f'1ne le prat1t; ho rel!;;i ooe rcr etrte for_
r.sula.te ed tl.ssunte • D1 ot:n l rol1a1one devest

r1fi'Vt~tre

~uollc

intcrpre t1.ztoni Qhe eon dirette a.l mle a.ltru1• c.nche ue
d ln~J.te

vr,..tiohe e

ot,

e~ntualfl!entn

d.a1 eao'!!l'!'"'d.Oti· i.n quanta eeaendo uotrJ.ni "on sow; -Jttt e.-1. a1""":"a't"tt1
LA !'REGHIERA• IA :preghiOr" pubb l1co. b ooorc1ta.t!l d'llle pe.-oone•

net luoc-hi - TT'W)dl s tomp1

t~rosorltti

dAl r1to , ps,.. ·la.r vit'l e lustra al

eultli d1v1no•e ool8nn1 t O n.lla re11 q 1one•
J.e preehtera -privata. (, un biaogno i n tiMO 1el fGdele c"le Oh1a.ma

'P"r e~ o per 1 euo l prot•zione od a.iuto- .Non ha11 titou;r:.o d1 tor!"lttle s w_

01"'.11 •

1-P.~tR

'1\.\nnto aaorg& eempllcea)nto dal ouo1.. e OiJ'lcer-o I

La. rrreghiera (! I81'1Pl"e a 'PPO' di Chi lr.. fa. che trow in e11re

fi

nttll'\ sper:t--n?:a 1nolus&v1 eoddUffa z ione u quiete-1:1ncurm Tll"'t"h1e.,.'\ -.,nb •P!.
!''•r '1 t'nlser(t Moetta a. Dl o ee G contro ll ~t:'~ ustto u:1~co l
£' buona co•a. partouipare a.lla preoJ.illJra

:;'l1i~l10"1 o~'o1.111mente

nel le solennitil e nell"! ocoa.eionl t:wmor3b1ll--r.:l ":!on t1 d·, ve tt".,1'9teo1are
lt\ pragh1em Privata.• ch-t a.nz i deve •atune san:~re i n cuorc OO!"e 1e ln tu1

te le eutt aztonl l'uoM 11 trovuae da:srant1 a Dio Gteoeoio Q de.pnertutto t l 'uomo lo ha 00.11 n~ 1u oqni ooo'ls it'n(!t•
LS Bf.NEDIZIONI=-

~uelle

solnnr.1 uon dlo\t'l

o.u., l l e pr1V':lte dn.i (t8nltor1 e a.nz1c.n1 n-1
'PN 1nToca.a:ton1 3 Dto - Ne eeuno

.1';.1

di~ clt nd.:r. ti

B1.01"'1ott.

e e.1

'\~dett1vi .

~ iomni•Son

aem

l>UO e pgrnr8 d1 r1volcerr:-t r. ll!.o eftloaoJ.

mente ae non con animo puro e con retta 1ntenz1one-

LE JJALEDIZIONI• Son da ert tare come quelle che r1oa101'1 0 eu chi le
'fa .. neaeuno potendo pretendet"'e che Dlo tacola 1n1quo s1ud1z1o o ohe abbla
b1so~

'fan

d1 oolloo1t1 por far g1uot1z1a- Deoidorare 1l -le d1 altri

~

otmo

11 n1le ad altri otolJ: oppors1 a. Dto e alla. Sua r a l1c 1one vera.1 1-~TIACOLI• Tutto,l'ordinanento del r.'JOndo ~ un m1raoolo perman1nt1

o continuo- I l b i socno <!ell 'uoro d! trovarst davant1 ad un mira.oolo
~o;ra.ti tudine

ver e o Dio

~

1n_

• m1uc:ononoeb2a di Quelli ohe :!a. aempre - " que•ta

l!.dult6r a e:ener !lZ1one ·vuol u..Y~ ee~o " ~ aoritto nel vant.telol D1o donebbe
o.ltera.re

l'o ~din a

oootutdito pe.,. aooll.:p...'lrrarsi l a. :fede del peqiorl come ee

ne avea ee bl s ogno.. Ano he 11 Da r.lOn lo pu~ 'far m1t•aoo11 per tr 'l.vi a re l'uomo
0~11

dal NJtto C"ln::r:lino• f ,

dioe ; "D1o ohe he. fatte 1& l oggi , puO far ooea

oontro l a lepgs" si rlaponda:" bo.a tano l e legc1 a :proolamare Lui J
I

SACRlFICI~:~

Ocni

re li ~i one

hn ne1 t mpi operat a cot aaori:fiol

-JOt:)l omaggio t an- i b ile d1rf.'l tto 'ld '"Ooa parra.re1 11 r.riudi '?.lO divino.. Dio
afln vuol eaorU'ioio m ut1aoro1c o1"d1a r
ANT10POlf0Rl'ISWO...., Ne ll'"' p l ocolJl -.on t e utr~&.na. non puO oont enero1

l'infinito

C unn adet;.uata i dB& di Dto .. L'uol.!'IO ceres. in mezzi •1a1b1l6

qua.looea. che poos a oone1dera.7"6 n to o i dea. d1 Dio•Non al molt1 8: dato dl
&atenorsi

do.

Queeto des1der1o e de questa detonrazione del. vero ..

l nol tre o.nc he ne1 ctud17. i 1 'uor.o eoc:na. Die
6s•o dice ; " non a i muovo f oc;l 1:1. ohl!l D1o non

to re oou ,.,d un c ontab1le dfl.vn.nti ad un

oome un eosere u1"4Cl.no•

voAtta" e a1 penea al ore&

l"e ~tiatro

con due f,&rt1:hc oppOate

nelle qua.li aon s egnat e l e buone e le cn ttive opere per r1oavarne una
deoh:lone- J.ndi nonoat &r1te l c. pe rfe tta. g1ust1z1a di Dio ai chie.ma.no con

1 doni .. le

pru ghte~-

lo ,.nvoce.z' on1 •

~ 1!

elenwntl a tt1 a. traviare l 1 eaJ

to finale- por oowi urll;o a l proprio tornnoonto- Tutto 1i t:o.lool Il male :!'aJ
to non p uC easor >! annulla.tol 3 lsor;n(l, llst.en,.,..ai da l !bl e f
I mpa.r1 l'uomo a

c o:~ oscel"

s e et esso e la eua natura. e a v1ve roe i n OOJ

:!'ormitll. a quella • "l prece tto d1v 1no- o non ohioda di p11:1 poroM 1nY&no
lo farebbe con rieult&t o po.eitivo- r.1 nasoe nel dolo1'"e• 11 v1n bella in

oertezza d1 tutto salvo una arna.ra oertezza • ohe s1 deve mor1re- 1 m1gl1J
r1 d1 Teooh1&1a ma. non aempre t·Dico 1 m1g l1or1 per 11gn1ticare quell1

piu tortunatil
LA VITA T»l.RENA• Non

e bene

ohieder troppo alla vita- basta il neoeasario

e t "'ner-e1 grat1 del d1 p1U- Si nasc e aenza la 'Propria volontB.,generalmente
in una propria :famiglia• oon una propria te!"ra e rel1 g 1on8Ia :f:;.miglia. 0 11 lliU sensiU1le nucleo soc1alein cui vivua.ro dopa L
v~ r

d.c evuto vita e certi oaratteri

1nde~b111 ...

stampF.i.ti nel vieo e r:.ell'a_

G.imu .. IB Ouone doti si devono dtmque &1 gen1 tori- le mono buone e le catti_
vc

G

cura. Uei ,;enituri

1

poi del mondo devono esaere c orrAtto

c olla.

". du ~!:.

zione- Ca ttivo inEO egnante- e 11 100ndo perche privo di af:t'etto e Ci equi t&. ..
I l OJn d o 1n:3e ~na. a curo }Jr&zzo perche egoists. e vend.iou.t1vo eo;rnffB. - c o,t.
ro~e

o

:.?~! .:; ca- ,per

1 i'ini propri- Ia terra reeta attacoe.ts. c.llo memo rie d1

chi ci he. 'Prcoedutl-l:a non aenpre con esito decisivo-Il mando si fa. eernpre

piU p1Cl olo c t cnLpre:

~iU.

fortt: t.i f a la forza di espansione -

La. Pe.tri a c.: ostitu iace un concetto a.rtifio1a.le

n·1. t:u ur1atl c!eterr.-J.nata. terra-l dirigenti

i mpo~ono

nec~l5sar1o

a chi dom.!,

a prot delle. P&.tria e no.r..

Il'.t encrific 1 c rinuncis c disag1 e.nche a. drumo delle. famiglie. e de lle opifl
nion1~

! 1 grido dogll a.r.a.rch1c1:

nO Htra Lelle

e la

libert€.

11

la. r..o etra. Pa.tri a

- un SO l penei ero

e 11 mondo

intero

- I.e.

- r i balle i n COr Ci ata.!"

non trova coneenei vasti nel lllOndoLA ·v! TA iUTURA= Tutte le religioni in un modo o ne ll' altro hanno
creduto o oredono nelle. vita futurt:.- e anche nE-lla rieurrezi one ( ebre i a
C ri o~i t..n~)

ln. Vi ~a. t 'uturu. (; certezza. d i giuot1zia vis t o che e:;.rlla Vita ter_

ran!'. la gluo tizia hon si puQ avere -se non quell& de1 m.g1strn.t1 e lls non
han

cot":.petcn~a

uulle ingiuet1Eie Sella sorts• Ia fed.e nel l!IOndo venturo 11_

Qlll <.!c•. <!Ue s te de-~ 1oienzo.- e ch~ude l a contab111te. de l le partite -

PI COOLE

RIF L ESB IONI

I 1 Papa ha detto: GesU• yero Dio •

Infatti: diglunb od obbe famo -

;:o=;ero Uomo t

tu tontato dal di&volo - aoaooio~ con

atti violent! 1 protanatort del Tempio - ueb vtolento linguaggio oontro
ia.rtee1

e 1 Saaerd.ot1 anereari• aooettb 1& volont8. dtrl Padre • eoftri. an_

gose 1a 1:10rtale in Ge t•ema.ni
Di lui Pilat.o

di~ce:

- rimise lo spirt to in ma.no d! Di o-

non trove maleficio al<mno in quest 'uomo !

e 11 centurlone! vera:uwmte queet'Uo::no ora. giuatol
S! VReBrva: i oal'tlbiato ri o 1 coromarc1ant1 di colombe facavano opera.

neoeea~

3~n_

r i a. "NJr 1 di.vers1 :t'edoli che volavano fer eacrtfioi leo1t1- In tutti
tua1"i - e t'!mpi - at oo'li'Jndrciano ooaa che S9rvono !l&r 11 cultol

Inoltre none 1sp1rata ne a. v.,ritit. ne aU equit2t nb a bontS. la or1t1oa O:)ntro
~

Ifariset che eedevano sulla oattedra. di llfoe€ e ohs eon chiamti:

guide cieche - pieni di rapina - o di 1nte.r.pe,..e.m.,9.•
!"'11 d! coloro ohe uocieero i pro1'etipene eterne-

rs.

i:pocriti~

sepolcri soalba.ti-

!1_

progthie di vipere __.. n-.eritcvoli delle

d.ivoratori delle oaae de lle To doTe -

che oirou! vano me.re e tet,

per far pres ali ti da. tra.so ina.re pet ::: onloro ne 11' inferno• che fan.oo lUU.

ghe orazioni

e portano vesti lunghe-

e 1 pr1m1 eeggi nelle

adunanz~-

ohe occupa.no 1 prim4 posti- a tavola

che c.mbioc ouo le aa.lutazicni nelle piazze-

ohe dioono bene a pra.tioano male eoc.

Si oonferma. cod. che 1 'odio a-pit•ato

8 •ettpre grande fra gl1 anereari a.ffini- l!. olti rill'iproveri eon 1ndiv1dua.l1 e

di ogni tempo• rnolt1 eon rimproyeri dipendenti d.a.lla autorit2. della
&

c~.r1.::a

cui ai deve dar luatro- ts "ohi 6 &enza peccato soa.gli la prima pietra"
GosU disee: " 11 votJtro parle.r e sia

vten dal lla.ligno•

"oi.ei; no, not

11

:1 eoverahio

Ma gli evangelisti diacmo ohe GeaU non ri&pose mi "ai,ei;

no, no" ma. per perifrasil
La Bibb1a 1'a r1sa.l1re ad Adamo la noatra infellcititlrra Adamo tu
ores.to d1 c t eta uogg,t.to a peccare- do. Dio che eapev& ohe avrebbe peooatoebbe da. Dio a f'ianco la moglie che lo ayrebbe tentato ... e Eva un 11erpente
diretto alla tentu.zione ... Coel AdaJ!'O peocO avendo tutti gli ele1~nt1 per oa
dere "' In oonclueione 9 da Dio la no:ltr a natun. urnana debole o pucoatrice- r erito g::-an de del l ' UOTIIJ e di e.stenerei dal ma.le•e baata. alla. sua natural
La Bibbia fa. ricadere sui figl1 1 pecoati F);>edr1· rra in quanto

e

1 tigli na.eoono ai padr1 eom1gl1anti a.nohe moralmente- PerO non
dietrutto
11 oonoetto morale del libero,a.rbitrlo rioontermato Poi eeplioitamente dai
profett Geremia ed Ezeohiele - "non ai dirB. piU. 1 pa.dri han mangiato l'agrt,
sto • ai figli si eon allega.ti 1 denti" peroh8 ognuno ear& tenuto re&Mnl&b,l
le delle prOpria azioni • Guai a colora ohe non 1Ueaero 11 monitol

11 Papa b& dettO'I 1 Criatiani devono oreare un mondo morale•
Gli ebrei dioono: Ieraele ha le. m1ea1one nel Jo;Ondo d1 moralizaarlo
c;olle divine Verit&- Per 11 :primo ~ aottinteao 11 oonoettoz •oeeernndo 11
Vangelo di Cristo• e per gli al.tri • preJ!B.r&l'ldo l'avv~nto del Ueesialoeeer
ve.~t'.o la. Tor?i.hl .. In fonda '1 la. Snlvezza
da venire 1•
-

e

GeaQ ha detto r 11 ana.te 1 vo!Stri neraioi" - e eulla orooeW: 11 Padro
perdona.li ohe non (;;ar. quel ch i t'&tinCI 11 • Ora ci r;on ge~te che si dioe a at
~rer'le or13tUna perseguitand.o innooentit- in nome di .... rietOI•
~.a orocifiastone :ru detJidere.ta e -voluta. da.i Sacordoti e Ea.rise i ohe
r1•anavano eret1ca la Uo:tilrina. d~. GttaU dicendc. : ndeve morire percbA si at ta,1
to J'i.alto di D~ " - Ila non era. poaaibilo se non per oonaeeaione di Pilatol
Pilato a.vrebbe a.osolto Gesil. r itenu+.o i !"l.r..CCO!'l-':.e-- m 1 Giudei gli diset'l:ro" ee
~~.t 1t'ber1 oostui, tu ·non se~ amioo di Cesare " a a.llora Pilato aa.cr itioO Ge_
eU a lla prtlpn.a '"ra.nquillitta politica·· l:'olte volte J. })l)tP.ri uooidono gli &I.
'Yer~a!"i e tal.-olta a.nohe la Chi~aa
ha aaor ifioa.to sli erst.ic1 .. ooai'D:pure
un-.ano che i govan1at0r1 }r'\Jna:i.no !niqur-~nle r..te a.lla loro posizio ne-

e

~ura.nta lii. ps .ciisouziona anti3~mi·~!i :l!"d1n <!. t~ d~i ]\~.saiati il'ftlte a.utori_
t8. looali si ra.oc omandavano s-1 ll'adera.le di Va.re1e - Zuccarelli• per la n?otr&

!!lt::~: ~~:S 1:e~~;lfaf~~;;~·:ate P;~z~~d;~~!~o 1!::~~ ;.a~~~ ~~~~:~

romperoi

I l sacr1fio1o di Gesil: t'u voluto da.l P&d.re e acootta.to da.l Fip:lio per
11 b ene del popolo- Dice Gtt6U.:" 1o eon i l 'buon pas tore a he mette la vita per
le oue peocre 11 -It niuno d. toe11e la vita , ma ic da. me stesoo la. dilpongo"-1' q,ueoto corendamento ho ricevuto dal ra.dre mio n,.. Ca.iafa disse :
neoe!.
aa.rio ehe un uomo 1\iUOia. per la sal-yezza. de l popolo" cosl profetizzabdo in Vi.£
tU della sua ca.rica...
Eitemgo ed ho t;etr1lre ritenutc. de. quando bo libera ra
gione che ooneidera.ndo Go1JsU. uomo, :ru grande ed 1niqu.a. ma.lvagit8. di chi valle.. fortemente volla la eua mc;rtea. e di chi la.. pcndee col suo conaeneo neoe!.
eario sapendolo innooente• Trova egualment~t rne.lvagio ed iniauo l'anieem1t1
smo aaeunto in conseGuer.za-{ -=.ella croc if'ii!IB lone-} - 1hl nel!laulia. oongra.p;a o sO
a teta
immun e da. elementt crtm!na.lt- cha ta.lora hanno p:repondera.nte influenZa

"e

e

e

•· oh1 non
oontro d1 noi ~ c on nail 11 dioa 11 Vangelo .. ed lbeon in
11 ohi non fa d~l TIJ!l.la fa tie l ~ene 11

Ftter Gynt:

.J:O.i ai astieno da.l ~a.e
~~:f"etto perch.~ CCI!!lpic atti volontari sen•
~& sneranza di compenGc con rtsohio di c a lutmia o da.nno da.i malvagi .. 1~ prat1
oa dttl Bene
n.eno pura. e&i:~e rtl o J)ll!":":tele- :·1c8von do lode da.l mondo mal'1rag1o
e a.lmeno l a eperanza di un compenlo futuro 1

e

Fra.noeeoo d '.AaBiai sa.orif:!.candoei :dice: "tanto
aepetto che ogni pana m•e diletto"

11 bene ch ,io II'.1

F... ' et.ato dettct~ 11 fate p iU Oene ohe potete ~ vi oa;oiterd. di inoontra
re altrettante facoe eorridebt1" .. "vendi quol ohe hai e dona.lo a.i povsr1,edavrai un teecro i n Cielo" - la sociota. C,:!'ni anne dS. pub h lioa. attei'Jtazione in
premt di bontB '"' chi
buono eecondo tl sue parz1a.le ortterio- m. chi e1
.1.
etenu to da.l rflle pa.eea aenza traoc ie-

e

· 1 bene i rr.ptlgna unn. parte delle posa1bilit0.J

a

L'aeten.z1onn dal male & pol"f!BnentG - oontinu.l ... ,. r1olt1ed1
qualohe ~-o ltn cee!'ifto1 1.n::tt!Jnl1 - SO'\'"OOrta peT41te• ai oppOne a i malvat(1 e
ne nrOTO-:t:l lll tre .. tNna 1 prOl'!'i mlvaei irnpulei oaor1t'ias.nlol1 1 p'!"ina 1_
pio aaaunto-rrort1fiaa 11 rroTI"t"io Orrottlio• af'ugge alle. lueine:l• ddl condo

ntce Tooe~ 1' non f'eat mat mle ad anime. viva" a poi: " peril
chlt m n8 rimuner-1 ooal.?" .. ma non oB r 1r:um1raz1ono p."lr chi nt.n fa 11 r::..lel
·t•eaoroizio d1 non :ra.r nnle non 1n.flOdiceG ohe si ff\coia cnoha
unft pc.'' d". tt~~nll: ~ ~ l far to.lvolt::t ~ s:oeaoo 11 bene non ev1ta oho Di f'a.oo1a.
talvolta 11 mal., •

Savsnte at fail bone por fa':":Ji pe• ··o:~.are ~- l l"JD..le fo:tto!Non o•A
tit.an•-:o Cl"\ld.e:!.~ c'?" non r':::!lt '..:ieri cnllfl opere o colla proJI&aa.nde. appar1rs :11
ouors tene,..o • dedito al bene•attribuondo 1l malG clJe i.'n. &.lle neoasst.tb. ed 11
bene a.l oa~ 'lu·.m;:;uo,..r-- In u..., eerto tte-todo ,'lJlohe l~ss ollni ebbe la dcbole:s.ll&
d1 far I"romlare l 'l TOOe eaa.lta.nte " 11 a.mro 1~1 dua.:1'' .. e~l u..n l1'\tl"'"~ci3ta
oooo.·~mt..-,n ,: 4.l tJUtll... del due., non lo vuol nsBnaho 11 cntto verch8 du'bo"
t-I'!'rrHuJ pern~J:;ui tC 1 ot"ietic.nt e le. atorta l.o oonda.nna oum... \Ul
orudelt mlVtl.\!10 .. r1d1c olo arti!Sta.- vi l e 1.1.cllq, mor t.o· ~p~u re !bbe l 'a.:corfl dl
Att11 coiJia. tlJ'!"- "="ne""e~z::~. che dovoeva naeoere da q!fRlehe qunll Vl. umnna di luiTi to f«toe per1rtt eotto lo rura d1 c~usal.,rnt.Q un ll'1 lione di dl
fu'1 so:~i ro •li """''l~r! n fis ... 11 e VAcohi troerni ... o tr!onfO orudelJwnte cle:l oap1 J:l1
11 tari ohe col loro 'V-llOre avavano ta.rdata. 1a vi ttoria ro'i!IC..na • J;~'~"' UI"C la
at0l•1a lo nor:"l:u:ra f"O"' un lflneern Mite• clerwnte• "dolizia del ~t:e n•ro u!t~Sno 11
che Dio om\ eolla. d.istruzion~ di rom'J)()i Gd o;;roola.no ...
"".J".nrln ...,'14(1·r.~ol~tt :m ·'"JOt.,~ la 3tetrlt\ ne a t.oguft ln nort.i+

'1ft l l na~1S':'"O a.VI!&I!Io

tr1.ont'ato non sarehbero l,gi lanoo.ti i do
oumont1 " etorict" -per eaalta.re la. n\.~ovo. 11 dol1zia i"lal e.:tnaro um'l.no "in
H1 tl"' " p r... T'H.o "''>n voJ.le U..orln.tu eiPl in flterno I
4

Tl)l -na l:r• t~•eui tt:t- I!}"'I:'Oie a.vvioinando•i le elezioni poll ti h.e
od amtnietre.ttw• uea. in ltal.i.a. :ta.re1 notnra p -J .r un:1. Ct"ooia.t:l di .,':\!"' le rtt
bO"'.t1f. ~ :p•r \1~ r'lmc'o rt'.. r"liO!'"e • '~q, per l u i E! bontA anchtll 88 d!i.vant1 ad un
pubblioo tnoantato e aedotto sroentisc' Jio abo ru. ullil1.l"".a.to "toro.el .. nlo
pr1l'!I)Uen1 to ... t!!o ft letto n denunz!anr:Jolo come 11 tl pupolo 'f!\13.ledotto• dopo le
aubite f1eraecuzion1 ohe l'evnvano per T!'ata diatr\lttll/ . ,)q l:J. "?•r•eauz1 one e
11 r:a.rt1]-1fl ,t1.twtir1e,t.~Jeero ,.1 £~;iu~iz1o contrario 11 mart1rolog1o orlotiano
ea.rebbe contropro.:iuoante per 11 cr1at1.a.n~aimo t!nveoo 1.1 oriatie.neaili'G 11
gloria giuctaMente dei ~t,o1 nnrt1ri•

r'lrr a-.r. te J.c, p!T"!:"eou7.:il)n('t tuoiata. ant11•m1 ta. in 1 tlllia un n.mioo
rievooando 1 paeeati millenr.t rrd. diuae: • certo ee tut.ti 1 tt:np1 e tutti 1
luOfthi Qon :Jt"'ti tAntimni di ""'t!re"ouz ione aali ebret una r&gicrJe oi dew •.!.

litre/" • • riB)')OBi• e" l& r8610ne C '~ ed G la oteesa per cui ~.n tutti 1 tro~_m
t't h1Df'h1 1 lupi ,.,.,:"'et'lguita....,c l" r•oore•

pt.

Pn bllOt\ ebroo <'!eve ooneidarare er1et1enes1nm a 1alam1anw cou
1 r10zz1 volut1 da Dio :per d1Uondare :U. l'hoN.- 1n vo.at.o, parte del :l'ondoJ,tatelam non eeiate1 ChiWlquo oeroa 11 Vflro con puro 1ntandi!D.eJ1
Pub l 'vo!':X) !)4troep1re l.a &etetanza d1 un nuoVo
lA&tro - l'uomo etea iJO - 1a eua. -..!sta - l.a eua. :razione ... lo.. .!Ua. !l'll.
oezion"
le oue ~ttl tu11ne alla. r1curoa non puO a.ttrtbutrle a. a~ innate-to
ecienzia.to ~ un ottimo s redela ored.ente eaaltatore del Cren.tore !IU'3rom...lle saa
ns. tnoe"l'&t1~111t~ fra eotenza e rel1r,1one ee non la ore& la rel1yi0no bpaoo!.a
do :per Tt:tr1t'!L le sus tr.noranze I
t~ le~le ed on~J f tO c>!:rea D1o I

•*tile•

1rB
<oj

Evidentemente 11 mio ooncetto d i religi one C elementare perch.e baaa.to
dono eletto di Dio fat to all 'uomo per elevarlo eopr& le be a tie
non r,;ull 'aatra.ttiamo in forma di"oredo•o di
le oose m.iaterioae eon di Dio nostro e le pale at eon per noi e per 1 noetri figli in etarno al fine di eaeguire questa
Torah- •-a ou1 por 1 or1ot1an1 b 11 Vango lo o poi tutti gl1 sv1lupp1 dotli l!.
J)Ostoli e dei dottori della. Ogteaa• J.':a 11 Va.nge lo dioe-"ae non di"Yenterete co
me 1 bambini non entHrete nel regno del oielt" atgnifioando ohe 1& verit& eaull&

r~tone-

Jl& 111 reiibioni non ei regg ono 'lie
miate~o ... I noetri aaggi dicono: •

a emplioe intellig:!..btle pe:r!tno ai bambini-

Non'\ ·!:me!niJ f!en .H \. 1 'aetratttarr.o rr.ol ti constumi religioe1 oa.drebbe't'o .. Per
gli ebrei e:a!"ebb-~ ~1~. cs.dute. 1'tdea naziona le senzn 1 g het t i- le pereecuzio!li
- 1•a.ntiaem1 tie"XJ!a .:;ente poi non 11a dl:ttinga~r~ 11. r~l1'1ione dalla su_
perat! L i ou~ nc 11e rtru1Uat11. da.lln. ra ltcio=-.r;, o.cct':tte.ta - e de.lla ra.gione l)ura

r r:it. t~.;ri (' ri f' ti a:r"~1 son a r ticolo d! fode- ma. per l criatiani i l!lister1
ebr.a1o1 ool'IJ!)ftn1.1a.t1 nelle. .liabbalh aostltui!:!:oono "PfOUZ14. racrionan't.e"- Queeto IDi.
do d.:. 5i u~t!.carc ~: -:' f:l Jf'm :>: laJ.I'.•~ "" t fl f#lurnano r cr :La eua pa.rz1a.l.i. ·~a ..

a

Il tiJm:!" rli '!)in n '>n ~ una forma. di ~aura, m di ris'Petto per la veriJ..
largitaoi a.l :rine di B"t;Uil!"ll\.. " prl,_noipio di U&}.;icnze. 0 11 tiroor di Dio" r!,.
petilto :1'1 St>. lr~ ., ~.,1 ···p•ov.,.,.'bi f\1 Sa lorr.one d9•rea1 int~nder come la &&'!)it!nza.
eta. 11. ;Dio e solo !"ic.,rca.ndo le sue Vt:~ri tit ai <J.Cqn!sta lo. Ba'Pif!nzeo.-

Nel vioolo Ven•zta del mto paaaG ( I'itigli~'lo} 6:3l!H.:! w1a v~ochia tar_
gh(!lti:"' -~t r!"o::rr"la 1>'\ c•11 '- 1.,ciso: " tems Dio e no•1 falh•~t vi·.re alegra ellasa.
dire" -o toe : temi Iddio e non aba.glit:!ra.l. , vi vi :;;outento e t1ou t.i oura.r del
mondo! ·· f1 r,...o pr1 e t~!'1.0 d..,ll"L oae~ e ra dmHJU'! un fi!l03o£o sa.,;g io forse lnT14.1~
to dai conos.,entiLtt rel1gion1 c h1a.m.·u1o pecoe.t1 1 1 1noeasr•·anza dei tlre cetti rosi t1 vi o
puC rimettero 1 peocati 1 ctoe
Ge ocr lio la t r ad1 zions t:braice. e11 ., pe r
"la. pent tsnza.- :\a oraz ions e l'J. oari t~.
tolgon l'uomo 1all ' in!"erno"- e pure la Chie~~. a..3aol....-e del peccato !!!f' oonf'ee
s a t o ·.;. 1~ . "!-o lle -ro ,..1, ~tabilite a d un Eiacerdota auc- 1Ja. l'annulla.~nto de!'
pace ate qu&l1 conseguenze porta.? Sea ond ~ : a tr.:~.di:.ian t: ~bra! c: a tior'<> tl Kip
pur l' uo:ro
•ti:\ Ch lri1.oa.to e ae la nenitenza. e i l pentimento fu:rono Bitl08 !·ig1udiceto COn f&VOre cioe aesolto- ~h fJ:C-3 8
piuttoeto g iud ica.l,O l)l"O"P€'n80 11
penitosnto a non rtc &.d.e re nt~~l fa.llo ... Se condo la teolob ia. crietiana il INlle e!
trasfon'le. 1!11. non ei e.nnnlla.- 6 s.l m<:..le s e (1..'e la. J)en i t enza in Purga.torio dopo
la. l!l:lrtt! '.ln c erto :pe ril)do eecondo ,l'intervo.llo Corrente fra. 11 pecoa.to e la.
aeeoluz1one- Secondo me 11 mal& non si est1 n~;ue colla penitenza e col -oenti
mc!"l"'"<l .. e r·!1 "'f f e 1·ti tlel :Pf,ccAto ~rdurano .. non so quanto m certa.l"ent.r ... 1 f a t t 1 c~ nt:- o 1 , ....,.o e- t.ti Yl':l Ftati v i- Solo Dio

~mnullr..rl1. ... 91 ~nr.:ullenc i peccati?
qu;::! ~ ':.: 'J ~ t,a ~~o :• v9. 11 K"i n:pur- dict>nd o t

e

e

I: ~Jcn t~.!OO n1'.o- ' d.tcP. Dnnte - de ve easere sinoero - dir~ tto e eentire o.r.
rore . per ilP... ~le cowtuto anche t,(lr non gitostt.r:os.rlo e }')€ggto tncors. a rlo,1.
de1·c l - !1 ~ulto d~i rr.o ... t1 ~ rli:retto n e l aenso di a.lleggeri.re le eventut:>.li 'P!
ne nel mondo fuituro delle a.nime pent tbnti- ~
anche rterl'!tto alla vita. ri
cord.are c:Ji .,.~: mov::lo ln vita o i ha. da.to-

a

! '~1:!11 de von') n.etl'!lnerA1 r:lal g 1ud icare 1 genitori privi di completa. 0.2,.
t"'niz i ons di oauea. e qu1nd1 1nada.tt1 a g iudicR.re- ca. devono .~llt~nerA 1 gen1to
r1 i•ID!Urli . ~j c o't-r.A- '1itt~!oh1 Id.cHo I - Per0 E! 'bl9ne cho 1 f1p:11 onorino 1 ;tonitori defun t i. n~Jlla loro merrori a. a.nc he pubblica.mente r'la.van ti alle. r('llli,:;;ione d&
..,.11 e teeei !'"t"O "!~esat-, 1M: vit!\- ra1 .,'br .. i r ecita.no n.l la memoria del geJlit,ore df:'l f U'1 to tl K!lJ).t:l SH o"l-1e trad.otto euone .:oDl: " \"er..ga rtconoec i ut o t:;rP..n l.l.e e santo
l' e•Jc.,la(l 'NI)tt.:;! de l Cr.,a.to!'~ nel JTIOn do ch ' % 11 ha. creato conforJ!ll'::l ella Sua volo
nt8. e fa.co!& .f.g li soreere 11 Suo re g110 in vita. no~:~tra ai no s tri giorni ed invita cU t ut t a l a f a."!T". i(!1ia d i I ar ael fra poco e in tempo vicino - e vo1 dite A_

m~nt
Le eoceleo None del Creatore eia b~neda.tto 1n perpetuo e per tut
'"- lo otornita. Sio. bonedetto, lod,to , glo,!;U'icatol eoaltato , aublimato .rl-retoto e celebr&.to 11 NOme d{ll anto ti enedotto Idd1o ["'.:tlto auper10l:,
m!rlt~ a tlltte li! benad1 z1on1 , 1 oa.nt1o1 , le laudi ed 1 buonl augut"i che
111 sogllono prot'erir in quauto mondo : e dire Ament
Venca d.&l Cialo
aooordata comniuta. pa.oe e vita f'elioe a noi ed a tutto l&ra.al I Aoent
~uegli ohe ne i Cieli coetl. tul l' arronia oolla Sua pietb. oonceda paae a
not e a tutto Isrflel
AlMnt •
D1o ohe 6 &.nche OhiaMtO"'DaJan a•E.med g1udioe lea.lo " v1en !nvoa.&

;:z~~~~=~;t.~~~r~ttJ ·!~~\f~:~~a~~~3~~ ;~~if·:~ i:t\~~:~- e1~1. sra~~~~o ~ ~tad~a!.

t e!tt1 !

( oc Ott•l O ~ 11 ln._::l P.iJl l :l t r

~U ~ !Ot1f1 d'lJ. l\. :...:!<! i ~h () l -1. ) 1-) ;~'" "'' 1"'!:

-

nr....::,tuf ... eci. :...n d t:,..,·.~.o·t l i l l(l\.~ 1:~ t:!fl :t..i.:'at 11!'~ in t h e world In ha t11 <n."'ln"ted
q,o ,..,n..-1".1\'! ~~ -> h i ~ \rlll , ;..uy ha r> J3t;tb li;~h hie -'7d.ng d om 1uri!l{!' y? u.:' li1.' e rmt\
dU '!.·.i.tlS your ~_._.).li w 0. ..~ u r ~ l l ( ~1c; l1 J"e of
1 1 t bo hiJUO'!t o f I~ r·H•l ti! J en .,,att
li !.\1' 1n'l at a. aotu• ~lt·u"' :).nl 'Ja.y y a ,
.~.:.11 :; tt:t ·,::. tJ ~ r.~'"' t r.::-~ · ;.-.; l!~ blet:~EJ•d
fGl:' oyt~ r r.o.; l c·, !.\i s. l ;. ~~ tv. y.~: i"'r
_,le D:..\>:.: d .-~~i'iJ g fQ.rlfi~eY.=a.t£-t! r:tn .t honl:hn•o ,l . uugu1t1ed nnd lauUcd Oo thu mmo o ~ t:ho :H.o).:r One ,
"thhUL d :X. ll't ; !....1v 'C h~ ~.J'• • 1rlie;b a.n o ~ li l.l the ~le s~ it\'.!11' "l."'l d h1'Jl%1~ ,
yrr~lo~• and o ~aolf\t:l.ona , it:lr.t _._11oh
o..re UIOtt'r:J J i ·l th"" ·.ro'l."'l1 ; 'lnd.
81'.,)' yo /u .:.. ... ;.; -·'). 1 ~h. 1~ 1 0:-"J "':.bu ·-·:ia.n t
n AMt'l f rorn h e3Ys n ·'1\'l.:: 1U'1 40 or
u :t rmd i' o~ tl.'ll I ar "".e l : a.nd ~ -~.y ya
.&.:."J:l:1 Jl..~ 'NhD ~·iicl'l !l 'P n.C '<J 'l.Yl ~: :! high
pQ,ecee may .h.li :n."' l ,. P~1 0 illi f t:• r \l-G !.nd t~r all I1rtt..el 11nd ! &y Yf!J A :N 1
,; a ouostCJ aecr.o Uopo "e t orr 1 ty" 11 p-..1 oblloo di;.l e .: ta t J~:O.fL2......et....ih!L ~
.t.onl u~ t ~-f.. """ "'a 1.'1. y. _,_2!1.LU~~ f' t:>t:!.t~~!"·~.-~.ttt·m.:~tt fi'
il~-B9JP.. !I L'rop th~ Vq·d 't%!: !~" tJ.ea"Xeruna-2.n&.l~ "'
"~1

tfi n ~ion~~J

r::>a oln. t,a. r:.o t 111W:dd t ah vl e n

r 1volt1 vers o 11 l&v:lllte \

'J.YH '

c'.e t t t~

noi

i !'1

t•i,cU '-' <l r. -pa rtt c ole.re at_

<.;...~~ ....\£1C~lo Mr~}

- C' !.o P. verso 1'1Q1al

Trattando di ooae di relig ione eeguo un alia peneiero e non h o altro animo
ohe quello oomune a tutta la uma.nitB. .. conaiderata ne t euoi 1nd1v1dui come e_
lement1 d1 un tutto unioo ..
Fondando 11 mio credo aulla ragione ao di aver oontrarte tutte le relig'!•

~! =~~~~!~!~i t&.r~~~b~:8 ~~~a~:l;:i~~~o!: :o:;:a~:1a~!:i:~:r: ~:!!: ~~:r~:!!-·
etabil1ta per fade- al dieopra della ragione ..

'llalvolta addirittura at pone la Ra.gtone in oppoatztone alla Fed1 ..
l.a rivoluzione franc••• volendo unire g li uomini in unioa f'ede oreO la
Daa iJ&g ione-oome :t'ondamento unico per tutti- I.a Religioni eeiatent1 divide no

g li animi in dipendenza dei diverei " 0redo 11 in out at fonda la FedeGli eventi e le evoluzioni aoo tali obbligano le religion! a rteaaminarai
elaborando nuove interpretazioni dei tatti nuovi o variamente aviluppatiai:
ma. i loro atorzi eon diretti a dimostr are ohe 11 nuevo era compreao nella Fe_

de e ohe ae m1 avevano avuto torte gli uomini post1 a oapo delle reli g ion!
a nega.re quanta poi s on obbligati ad ammettereI :tlaeatrl ebrei dioono: "le ooee oooulte eon dt Dto noetro e quelle palest
eon noetre e de 1 nostri figli in eterno per dar eaeouzione della Legge d i vina!
Tutte le religtoni oombattono anohe crudelmente le ereste- oioE! la inter_
pr&tzione non oonform&• dei prinoipi stabiliti o de lle verit8. patenti-" Credi
anche oontro ragione" t .
I saortfioi servo no la Di vini t8.- eeoondo 1 rs ti- rna Dio non vuole aaorif'1
cio eebbene W.aerioordia- Colla distruzione del antuarto glt n brei hanna eO_
etitutto ai eaorifioi le preghiere- e talvolta fanno la oar1t8. donando a1 po_
veri quello che ne l Santuario ei dava ai eaoerdoti- c on animo equivalent• di
g iovarsi qu&li penitent!- I or1et1an1 ripetno ad ogni " meaaa" il eaor1:t'1c1o
de lla Croce! dotti oriatiani e quelli ebrei ( per dire di quelli ohe ho fre quents~·
seg uono oontinui etud.i per interpretare al lume di oggi l e veritB. nella quali
credono ad han oreduto- dando o•ol una portata univeraale nel tempo e nella
epazio al fondatMnto della tede- Cos~~ reoano,oma.ggio alla ragione sebbene tra
le neoeaaarie limi taz toni del oontormiamo-

Le religioni dovrebbero eeeere 1emplioi e eemplioemertte eapreeae .. oontro
11 monopolio che delle ver1ta •1 attr1bu1ocono 1 dott1- ~ de1 fano1ull1
1l
Regno di Dio I Io vidtco i n veritB. che sehiunque non avrB. ricevuto 11 regno di
Dio come un piccolo fane iullo non entrerS. in ee1o" .. " :Beati 1 poveri di apt
rita perohE! di loro e 11 regno dei Cieli"..
-

e

L'uomo ha in ae lo apirito della verit&.. ohe e eemplioe .. rettilinea.. uniber
sale .. diretta ad amare tutti e non a di videre e odiare .. ma le rel1g1oni hanno oomplioato l e n•ra e 11 vero in :modo che non poeaa intenderei eenza 1 depoe!.
tart ooneacrati e rioonosoiuti- In tal modo 11 fa reeponclabile l'uomo della
inadempienza di oiO ohe i gnora .. Naeoe 1 'uomo come Dio wole .. ore ace eecondo
la sua natura.. e r esta nella fede dei Padri come co8& naturale- ma. se non ri
ceverS. la grazia di Dio non 81 salverS.I oriat1an1 hanno ereditato non dal Vangelo rna dalla :Bibb ia ebraioa 11
concetto ohe Dio punisoe 1 ma.lvagi e con eaai anche i giueti oreando le f'raail
"non si nn1ove foglia ohe Dio non voglia" ed anche " non
data all 'uomo di 8&
pare perohe talwlta il ma.lvagio sia favorite e 11 buono ab bia a eoftrire-Iain1qutt8. perO non puO eseere da Dio- qutndi o'l! un errore in queato campo-

e

Ado.mo diau'lrbidt o per quuto tutta la umanita oo1'1'rt in perpetuo- 1 dotti
non potendo gtudtifioare 1' inlquit& dtoon fra l'altro ohe pub darai ohe 11
trutto protbtto toaea tale da oambtare la natura dell'uomo e renderlo perpetrua
mente peooatore• J{& la gtustifioaztone non vale perohe Dio oreando l'uomo aa peva ohe avrebbe d1aubb1d1to ed avrebba cambiato la au& natura• tutto qutndtrtoo.de aulla oreazionaSodoma era ~coatrioe tuor di modo• a Dto deoretb la sua diatruztone- Im
plorando la banta d1v1na Abramo valle aeatourarsi a he sa to a aero nalla o 1tta10 g iuatt la ottt?i. aarebbe a&lvata- !!a la d1atruz 1one avvenne1 Dunque non o'!.
rano 10 1nnooent1? nemmeno 1 b1mb1?
La aventura di I s rael turono nel t empo grandt soprammodo• I Profett dioono
aha le aciagure furono di peaa dai peooa t1• e g li ebrei f u rono 1nc1 tat1 alla.
-peni t enza• l!.a l e a venture contlnuarono e oolpirono in mesa giuoti e rei•
Eppure Dio b mieerioordioao e Jona proteta L in•aricato • torzato eul mal,
grade a predica.re 11 pentimento a NiniTe per la sua ealvezza• Jona p r ed icb ,
e l a aalve zza giunae•
Nondinano diaaatri avvengono ad ogni tempo e oolpisoono grandi e picooli

l"''&lva!~u:m!n~~~~~~~~&-oomprenderel !!a questa interpretazione della giuatizia d!
vina. come le relig ioni la vedono non potrebbe eaaere arbi traria?
Il or1st1anee1mo ha una atoria colma di ma.rtir! 1nd1vidual1 e oollettivit
Tutti malvagi? No- anzi Tutti oantil
cib 0~ ra·~r;:
r;:;;~io~!.:r!'l:ts:t~r; 1:e!~:r~!~i .:~:o r:;~~o-at~~!:
etra re che la: vita uman& non ~ oome l'uomo la vorrebbe• e ohe 1 ms.li dell'u'O
rno non eon equi valent! e oorr1apett1Y1 al bene e al male ohe l'uomo acientemen t e com})ie• L'uomo segue la aua vita aenzapoterla modifioare•viaggiando til
un trare tempeatoso ohe non ~ da.to a lui di os.lms.re• e 11 meg lio ohe pub deal
derare e di trovarai almen a in 0&11!'.& con 88 steese-

!i

La. r e ttit'io a. fi quanta realmente auooede s i ha nella vita tutura in cui
le religion! credono-e nella aperanza che esea eia inforttata a g iuetizia • la
quale • come si dice • non 9 d1 que sta mondo•t l'a non oonvinoe1

L' uomo dovrebbe pe roua.ders1 ohe 11 mondo create ds.ll'Unioo Dio e retto
da Leggi eterne s t abili t e da Lui nell'atto areativo- immu.tabili - asaoluteNel cosmo generale la terra
una pioooliaeil!.l& coBa ohe segue la sua vita al
'U:t'uori della volontB. Umana.Nella terra 1 ' uomo 9 un mioroorganismo traaau
rabile ohe non ha n eesuna influenza aulla v1 ta terreatre• L'uorno nasoe • ore:
ace • muoro , ai rip~duc e , Tnig liora e pegg iora , aenza poter :far nulla per
dar al tDOndo 1 ' anc:tamento che 1 ' uomo pret'erirelrbe • da ta che poteeae la ums.ni
th avera una volontB. untoa•"Nulla di nuevo eotto 11 Sole i"
- Yo. l'uomo nonvuol credere altro ohe quee t o: ohe 11 mondo .. le legg1 ohe lo governano •la
vita e g li eTenti eon tutte oose orsate da Die oaoluaivamente per l'uomo ete.!

e

~~;i~f~io!~~i;!~~:1::~ ;:; ~:!~~t~;l~:~!n::u:::i0 ~!!~!!! v;.r~u!~~!1~a:~!!:~
ogni filoeotia. per quel modo di intender l a vita e l e ooae•e in questa falla_
oe credenza g li uomini o i oom.battono e 111 Odiano e ai ])roourano tutto il mal e
che poaeono nell'opinione di proourarei ogni bene ohe vogl1ono•
I potent! a1 aaaooiano n ella preaunzione d1 e1eero eaai soli nal vero •
oreana aituazioni di guerra centr o chi non ~ del loro :pa.rere-Divantano malva
g 1 ritenendo dl agir. da buoni- commettono oruclelth e nef andezze per 11 benecome lo ritengono • • generalmente attribuiaoono a Dio le loro oolpe-dopo q
ver attr1bu1 to a Dio 1 loro errori• IA r e l1g1oni ape sao eon oau.ea di ate1amo
Quando l'uomo aonfondt lo. relig lone colla yerita- L'uomo ala pago di r1oti"'&r
con puro ouore la verlt&- qual.• 1a eua ragione puC com.prandere e non oltre-

I

li iSTERI

Le ooae ooculte eon di Dio e le pa.leli eon noetre e d.ei noetri
tigli in eterno per pra tic are questa Le~se ( di vina) •

I m1eter1 eon creduti per tede•anche aenza 1ntenderl11
La ragione n•n basta ad intender le ooae oooul te-

.loco uno dei miateri incompatibili colla rag !one e pur accettati
dai credent! delle magg1or1 r e lig ion!:

Dio - Onnipotente e Onniaoente -oreO di Sua eeoluaiva volontB. gli Ansel1Gl1 Ansell eon eeaeri pertetti- Satana era 11 piU. perfetto deg li Ansell•
Nonoetante ei ribellO a Dio e oadde•e divenne 11 Principe del lfale t
Dio oreO l'uomo eeoondo la Sua eaoluain. volant&. capaoe 41 intendere 11
Bene e 11 Yale e lo ammoni a ohe 111 aateneeae dal llale•

Dio dette all 'Uomo una compagna della eteeea natura dell •uomo•
Dio d.ette all 1 uomo ogni benedizione ed un di vie to!
Satana ebbe tacolt& di indurre la DoJIII& alla. disubbid.ienza• e vi riuacl.
Eva ee ppe luein«&re l'Uomo e lo unl nella diaobbedtenzasarebbe etato un «ran mertto della umanit8. l'obbedtenza come t'u grande
pecoato la diaubbidienza- pe rch8 l 'uomo aveva in
la ca.pact t8. di reli
atere ad Eva e que sta a Satana-

ae

Coneeguenza- tutta. la di.aoendenza dell 'uomo e della donna deoadde per 11
:t'allo dei progeni tori- ~atana triontO- Miatero 1
T'!io ebbe compaaaione per l'umanit8. deoaduta • e volle la sua Salvaz1one1
Si incarnO e ao:rrl. per la Salute degli uomini- ponendo una oondizione 11_
mitatrice- 11 1!atteetmo- ed una acelta :f"ra 1 salvati e 1 retetti: la Grazial
1 1 Saori:t'icto ebbe acarai riaultati- Pochi eon 1 Battezzati e tra eeai po_
chtaatmi 1 Salvatim. etarof La Grazia ~ diapenaata con mano avaral
La Ragione umana ... queeto mirabile dono di Dio - a eervizio dell'umantta-

non sa intender ohe una minima parte della Vert t& di Dto- I 1 ptU ear& oggetto di studi e di medi taz1on1 in eterno aenza che neasuno rieeoa a ved!.
re Iddio per la oongeni ta inoapao it& del fini td. ad intender 1 1 ln:t'1ni to I
A aoneolaziono della 1n!ol1a1 ta ume.na Dio ha 1ap1rato le RELIGIONI- O!!;ni
religione
idonea e ade~uata all& mente e allo epiri to di c hi la oaeeryal

e

Tutte le Religion! eon VERB! Ease aepirano alla conoaoenza di Dio• a onor&J:.
lo e a eerTirlo in Verit&- e in UliiLTA' = L'or«D&lio ohe fa presumere la
oonoaoenza di tutta la Veri t& e stab111eoe diaaenzi e eecluaioni
diabol1
co e lontano da Dio anc he ee parla a nome di Lui-

e

L'uomo ~ inoapaae di •aeg liere tra le Re l1,;1oni• 8 aagg1o aolo ah• ee,;ue la
RELI GIONE DEL PADREJa
O!!;n1 filoeo!ia- ogni Soionza- oondotta a fin di nrita ~ RELIGIONE =

liD. lli\LEII Ogn1 vivente ha. la oooc1enza del uala•neeeun pervertimento della
1p1r1 to glunge a mieoonosoere 11 male• soltanto ai pub g1ungere a orbd.ere
ohe at rioaoa. ad ovttarno le eanz 1on1 -Il malT&glo oontida ohe 11 male rew
ti ignora.to- e ohe o:l'u(;ga. a.lla. pena• Sa oho ta.lvolta. 11 m&lo ~ voluto d&
oh1 hD. 1a. a.utorita di punirlo od ao8oo1&ndoai ad assn ~ oerto della. i mpunml

Lll virtu oone1ete nell' utenerai dill mlo•
Non o•e eroe che auperi oolui ohe vuole • rieaoe ad aetene rai dal ualel Baeo
Tive nella battaglta continua della vita. o vinoaL'amore non 0 auN1o1ente cutda alla virt~ • Per amore 11 pub anohe far 11
male-

Il bene b 11m1ta.to nol tempo e nolle oooo• Chi prat1oa. 11 bene "PUb anohe
tar una. volta. 11 m.le• Speeeo 11 bene ~ tatt~ per un compeneo• per uno
po vanta.gg tono- per una eperanza utile• per OrgOSlio •per compeneare in a
11 mle oompiuto- I1 b one non b&8t& all& oo8ervanz& della virtu•

eot

Chi si a.ot1ene do.l I!Blo non ha rimoroi ed ha 1& :Pao• delle spiri to•Non 8i
a.epetta aloun promio d&ll11 a.ltri od b 80ttopooto a.l porioolo do1 !!Blva.gi
e delle normo l!Blvag1e ohe rogola.no 11 rendo•
Chi ha eubt to una tng1ur1a o un danno non deve render pane per fooacotanon de'fe neppure aovare :rm.lanimo veno l'o:tfeneore- non deve n~mmeno tr.ale
11:1rlol La vendetta ~ ta.r 11 Mlo% L' odio e 11 m&la.nimo b des1dora.ra 11mle agli altri• ed equivale a tar 11 ms.le ae non ahe e trattenuto dalla
1mpoao1b1litl1 di ta.rlo impunemente•
Nemmono e1 deve ma.ledire l'ot!enooro
perch~ la 1!Blod1z1one ~ d1 per eb malo• oia. oho arr1v1 • ala ohe 8i aper1
nel euooeeeo- 11a in quanta 1i vuole torzare g li event! verao 11 ma.le 1
All •otteao non reata ohe il ricordo del male ricovuto e la. raaaegnazione
oonoeguonte-.. aool'Q unioo ddlla. d1t'oea d"' mall ultor1or1•

Solo D1o ~ Giudioe oupromo a pub oondanna.rel Solo D1o pub perdonaro o ri_
mettere il peooato- IA eanzione al D8le ~ laaoio.t& a Diot
Sarebbe una fortuna. per l ' offeso ee potoeee dirMntioare 11 male r1cevuto-

m non ~ in lui dt !arlo• a.ll'o:tteao ~ oonoeeso soltanta di r1volgere a
Dio un penaitro dt miae rioordia e a.ll ' of':tensore 11 gridot •tt perdon1 Dio"

51 dove m11er1oOrd1"' in !avora dell'o!!oneoro 1l quale non eompro r1eeoe &
ofuggire Bl rimorao• in qua.nto dol Mle !atto gl1 root~> per tutta la vita
l a traoo1& o la oartezsa oho non oi pu~ oanoella.re• Il mala b pun1 to in a~
e nelle sue oonaeguenze ...
Non o'~ g1uoto sulla t orro.- neoouno logittima.mento pub pun1rel
Eaiate una virtU riTtaa ed una virtU morale• le. prima ~ oaduca e varia ooi
tompi • ooi 1UO{lh1 od ~ oodifioata. nalle lagc:1 uma.no • L'al tr& ~ eterna. ed
1 mmuta.bile od ~ ota.m:Pata. da D1o nalle ooooienze uma.no ood1!1oata dalla
otorn& Legge di lui• Lll Legge D1v1na ~ 1noogna.ta. da.lle rel1g1oni impertett§.
mente • parai&lmento- ma raata in oO!!!lne a tutta lo rol1e 1oni 1l ounto u.l
timo della. roligiona• NON li'AR IL IQ,IBJ• «uast& e la Legge• 11 reoto ~ oom
1111nto- q,uuto e di 1l1o• 11 ro oto e umano- Cib ohl oonoorda con eaoa e d1
Dio- o oontro DIO b oib ohe da eae& dieoorda.-

e

a v venu to e'1e t>e'"fino d '. l re.alo la. vi to. g ril'!lorta con a•.w.lohe mlgl ioro.men t o
- e 11 '0""0"1!-egs o so~i;tl e IM dat o ;s.~o.nz i e l1 v ita ohe n e i teMnl preoedenti
e r ano n!'lr;at~ ., f'o T"te~entR contr-...•J t atu• 'iiluoando i n tn.l r!'Odo l n nco'1nrsit h o
la fun ... ,. ot'l n <\'Jl r1~"Parm1 c che ~i '\1.'1.,..1 e ra f'onde-enta.le- IA rruerrn. (:unque
ha for'!'"l.to 1·na ,,l t~ ri? ro 1iutanza tw~ l e r;snsr a.z ' o n i succ~uuive- e 'Dorc i O n,l
tue.lM"lnt., r iten f':~"~ che ].;1 dlutan:.m f ra e s::J" -pJtJ.:O:i. JSl(:ni fioara i c ol no - ~d-

Altro even to ~ ~or to :"JU vas t a Bcala in 3"t;nl t o <".l lr:t "r~r irn. ['"Uerr'l T,))n~~ l .,
l s- l niz iato crll 'Jl~o •r, o r'l i con,.. l-e i. l f :Jbi"Jc ·~no d~r' ll uff ic:\. 'l'l8!' i -rinh t'l;;i'i
a ll., ~M"''i r. 'nOt ,·vt )T''~"' ·~·o~;". l" ...... i~rZ<l ·1r onrin <.lirt~t.to varso la er.an o i nazion"t
d~lln. dornn. c l el :p."... 'l.f\er•zi O""e dei r!.irittl dci ~no ooBai- 'yt3c; t.o e. tto d. i trill
e tt-.;ta. B oci~lt? lu.l avu'tl'l a r.'l.io " i adi'! 'O l ' cffctto nntur'\le l'i r o.lJentar e 1 v:i.n
c o l i f a mir l l at-i ! ta ·i.on:-a non ~ra piU. l ar;s.ta al l o. nasa :pP.r nnc1<t es i t~- di vtta;
potendo o.~ ~"\'1 'l 'I'"A.r!'tl i ne r zi t~ i ~uc::iutenza l n ;tpon<.lentil...,.nt o dall:'l. -r·amitO:lia.
c.ren n" r'qr _i. vrr' ur r. rtir 1nu·~t ow· ~· 1 r:::.t.t"\T 1ord.~c ~:;; o n ut tl:" "'r"~' ooel , ill M!l.
tril"'Un1o rteve c ons,.n ti'~'"O no t c••o li cotn•rOliet:.:-.1. c:l1n J'lOf'l !!al"e"hbel"o r-;t'!-1.1 })O !)cibT
11. c i t'l.i~ i t c mni , n ,...l l~-; o O.r.l.b i cr.tc -

]otto n.lt.ro <>,a,vt,t.n ::1. no·:.i oh·· ;_~;. ;·: onna n.uche C.oll ' nnttoa S"""'ec t e ha tn
r~.hura r::at;r io1"~:t ct.,e J ' uo o 1.,. " tt1 t u tn~ -, la f'l olt\ ·1. nn:r i "'nta ~ ~t
1 'l"O=tt
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n~ l rqJlent e.-•mto d~~o l 1 111~~'~~ 'n · ""11 '1 ::-~-
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J -pftro c '"ln un gi o::~rno vmv:t 1 1 c ui ni ~ .:l.p-pia ca-piro o lle al lo,.a cotrJ! a c r.\-prt!
ho acito n~ ll' ir.:t~re:sc~ C ~nti ~ntale di :OiO fi"'llo ~lincnn do "!U~Yit. O 1a t• in '!;'a
c;: ione " 1-'i. f"'ia C"'81';!.,.. '1. ~·~ ..-o. :-!1 ::::w·- . rhra in ~·;"J mso o pnotstol.a. lncap-'!.c ~ t'~ <'. c~) l""..J'"~·l'1.~-r-::i ·w 1 ' r. :-,l (l1.fi t.o ~f:fr·.t to ]. :~ vi. t''. P.d 1 r"<.1T'..C.-r
ti inttirce:c:e~ltl f< 1'" C l& "ie 1 l n due co.,...C&!Zio~t d"l. v1tl:i·· n"" l l o ~ tretto C£.'1.1'"'po de lle c~10n'1. er~ucat.'l.an~ ~ ~n~;.'\. "'·11-:;i c •ntlJ::.")nt ;:l.ll'!:l1i ' Ane-h.f'J r•l i "'.ltri fi. r 1 trovi"XlO nu i IliCl o.tt.1 nctiv1 i nee i otcnti c~.e defini
sc on e rol!'le.r~tici-:mo o lH"t'O,·llo o ~. . J.trc di . 1r.lle ... ln r oalth ncuotmo c.::. uC puilo l'tte ~ tli ncl l'"!io CS.!"''"'O ..,er r dl.u dic'"',re obiottivemnn t c - o non oi puO coci c iudi_
oa-re r evtaT1do a. r~ i f'!~lll"!~e. di p rir.r 1~1. "! 1 i ,,,.'dutn -

\Jon t ut t.o oH 1-;o

"'":::·~.re.tc

a qua.li

l)tt~""ieoli

C £t c t a f'eroctt>. ln c ort.pactine

f' ':l.•'1.,.. li-?.Te 0 l"e"')u to un !"~i rcc o lo !;T.:ll1 d iDt.1CO il f a;t t o ChO l t::. fc.c i '"' l i a (! l'I Dtn
ta Bel!"''rc 0 l""a.l ·~t'a u tu tto I'Jt-:.t.bi l m.8nts unita. corr:ll n on poc hc ci s o o.N e r ive nd i o o e ne protendo l t:. rnia pa·l"te Q.i J"'".er ito u ss.ndo £srrpre Uuon fs<>n cof

non render mtl1 male per r:.ale•
'Fa

del bene ae • come pU.o1 • non far mo.1 11 mn.le• Non attendert1 nul_

la dal bene che hal fat to-

nrooura c:he da1 bene fa tto non t1 der1 Y1 11 male t nttt1o1lmente l'uorno
d1f!l8nt1WB 11 bene rioeYUto •• non per eentiraene debitore I qu1nd1 per
o41o.rt1•

non ho trovato neseun eent1mento p1U diff"ueo del1'1nerat1 tud1ne J I.a
a rati tudine 118rpetua e 1ntt1ueta ed 1nao.portab1le- •ron ea1ate1
I.a soo t etb. fa tutto 11 ma.le che puO mara anche 11 bene1 Cona1dera. 11
bene o he deot1n1 ad a.ltr1 come un debito da aaaolverel
1 deb1t1 11 paeano t!la a.nohe s1 d1rnent1cano e col tflm'DO ai preecrivo_
no• I nr1m1 deb1t1 eon clai f1gl1 oontratti verao 1 r:en1tor1- e eon anohe

eJ'(Ieeo 1 pr11!11 d11!11!.l'lt1oat1• Fel1o1 1 c en1tor1 1 cui

verso &1 lora nella pHmure

!1~11

larl!heu1ano

e nelle attenz1on1•

'Pelioi 1 ("&n1tor1 ohe non deaiderano a1 f1 r:l1 oho un •ettno aTYeniree ohe ve dono ra.gl!iunccre in loro il bene ad eaai aperato•
I buoni aen1 tori vorrebbe ev1 tar e ai :t'1,;:11 le dure prove da e11111 lOll
portate• ma altre dure prove a.vranno da aopportare nella vitae a li sto.t,

~~o~:~~ni1 f~~ 1 ~1!~~:er~~~!. ~~~ ~:r~~: :~~~~~~~~!:~~: t~~~~ 1 ~a~!~ 1!re_

g1ov1nezzn ehe non fa.oondo11 eedere in poltrona e nea:l1 aai .. Per quante

i!o~~~:z~e~e~:~~~~i.! ~~o~!~~a~~ ~!~!;ol:n dt ::!1~Ut: ~ro v~~~e~~= ~~-

natriMon t o otabile e la dtfoea. maa:g iore centro 1 ca.u1 della vita•

Acquistate quanta ~crtore sap1enzo. potato- a:ppl1oat, la a l fine del
bene sociale•non vi preoocup3te solo del bone vo otro• queato verrB. d a nGt
lA

lealtb.

.

e l :'l

mt g liore o&preee1one doll'a.more

'WJ"IIO

c:l1 uom.1n1• Gli
!1 oono_

~~=;~; e}!a!~ e~ ~ 0 ~r~:~~zi~r~1 1 ~ 0 ~==~7o l"' li a l tl"i 1no ufftac1ente

'Tulla restate a.l dena.ro t ha detto un furbo J ·~ on eo dove a.rr1v1 la
otonza del denaro quando l! 1neeaurtb1leJ :t:a eo ohe per c h i ha mezzt
11m1 tati 1 'unioa. prova di 1ntelligenza 0 ·11 rurb1z1a e l'oneathNemmeno le e rand1 Potenze eon tra.nquille eul r on 'aMnto del aoli mez
z1: ma devono trovar 11 loro beneaaere , e la loro pace ll:!"'&ndo l'umantti'I
Proourando 11 benesaere eoo 1a.le 1
Jaiate qualcoaa. che vala a piU delln. paoo intima dell 'animo? "'re do d1
not 31 vtve col poco - meg:l1o col J!:Olto - non credo ohe ai Yiva r.:.eg l i o

col I"'!Olt1aa1,..o• ~·a non f'l &r ben vivere lXI: l'uoMO ei oerca pena1eT"1 a preoo
vUp'LZ10n1- ma per un propr i o 1nev1tab1le deettno cha lo afferra e lo traeotna!• -:e l'uor.JO poneeee tutt& 1a oura della oua vita per aver la paooeaao s a.rebbe eor-J!Iamftnte i r. telligante- e in poaeeaeo de l vero teeoro 1
Di tutte le paeoion1 aon deleterta quell& eoceaaiw• non alano eooea

e1T1 nil r:li am~1 nil r: H affott1• n~ 1 dea1der1 a1Mo B®dat1• o1a lonta-

no de.l cuore or: n1 od io- o ml.lvagta opnreaatone dell 'animo •non :ra.ooiar.:oo1 dnl male d& not etesei•
Perdendo una 1llus1one ohe vi privi d1 una. aperanza . laeo1ate correrel

c 'e maggior mer1to a.d ev i tare il male ch e a far il bene; perche i1 bene
si !a volendo e talvo1ta i1 male ei fa anche: eenza volerloSi spoea 1& donna o11e si ama per rond.erla t'slill& I n:a quando ai ha un
brutto carattere si f.iniece col renderla in.felice non volendoPer queeto Spencer ei oompiaceva di aver reoo felice &l!l'leno una donna:
quelln ohe non a.veva spoeato I
111 0n oocorre eeeere malTapi per aver un brutto carattere: perche oani per
e ona di carattere (oosiddetta) ha un brutto carattsre- urtandoai speaeo coii'
chi la penaa diveraamente•inoontrandoei fra di loro-

Si frenano gli iatinti dei f'i.rli per ev1tare loro doloroae esperienza
fatte nella vita ineepe rta.- quindi a fin di be11e- rua. con c10 ei recano eo•
Ttnti dolori pur arrandol1• e non g19. perch8 l e per eone di e t a non ai ric er_
dano della loro eta g ionnilel Anzi perche la ricordano1

e

L'attt"&Zione per af!ini t B. e natura dell'uomo ve r oo la, eua donna
det~ide
rabile e lodeTOll - 1numano 8 artif'ioiale
11 celibatot Artif1c1411 G purl
11 matrimonio le«&le- ne oeaaario per gli intereaei ma.teria.li dei oon1~1 •
per 11 bene della prole- ma richiede molte TirtU a.ffinch! aaaolva 11 euo
compito pienamente- 11 matriroon i o religioao dovrebbe eesere la garanzia
per la quale il matrimonio a bbia buon e st to-

e

I n ett!etto le rae toni aetratte- relig ior;e - filoaofiche -morali e e1m111
non ba atano mal ad evi tare eva.aioni td error1- per cui v1ene a tMncare la
preaunta craranzia in oc:n1 caao- t::eaa
tutta e solo nella on eetO. dei coniugi~
nella lora buonafede e nel riapetto di ae steaei nel :f'reno della paseicni tt
dei l!IB.lvagi oapricoi- o T1Z11

e

D I 0
DIO

6 eterno I

n~ a suno

L'

E

UHANITA'

l'ha oreato - mai ha &T)lto prinoipio

Dio B onn ipotente - onniaoente - ha oreato 11 mondo e lo g o'ferna colle Leg_
g i della. Sua volon tO.!
L ' Uomo 8 una creatu?a. di Di o• aogietta alle Sue Legg1 !

L' Uomo

e imperf'etto

- neaaun uomo oonosce Dio nella Sua 1ntegrtU.

L'uomo aapira a oonoaoere Dio e a renderGli oma.ggio I

L'uomo non puC oonoaoere Dio sa non per mezzo della oonoacenza delle Sue
opere e delle Sue

Le ~git

Le Legsi di Dio oon la Veri~ 1
Dio

e UIIO

; la Sua Veri

Chi oeroa la Veri t8. oeroa Iddio I .

ta e UNA I
e

I 1 Mondo 8 per yaati t&. 1nf1n1 to - la Terra
nel Mondo un ente rela.tivamen_
te minimo - 1 ' Uomo
eulla terra la migliore delle creature di Dio e pur
un eaaere minis-creato da Lui a Sua iD'IID&«ine e aomiglia nza I

e

Prinoipio <li Sapienza

e 11

Timor di D1o- l'umil

ta e l e.

Ti& per a e ro are Dio-

L'uomo per elevarai sino a Dio ha. i mpicoolito 11 Create! Ha tatto della ·~
l a Terra l'ogetto della oreazione a eulla Te rra ha. t a tlito 41 e8 lo aco:po del,
la Creaz.one ..
Dio di11 ee: "facciall"D l ·'uomo a !Tos tra 1tmrl&81ne e aecondo l a Noe tra s omiglian_
zal" e l'uomo ha detto: " facoiamo Iddio aeoondo la nostra immagine e aecon_
do la noatra eomiglianza" Bt•ogno e contorto dell'uomo
aiutol

e

e la

Rel1g6ue con cui cerca Dio e da cui ha

e

Dio
UNO - le. Relil!l:ione
UIIA- l'UO~O ha unic ita di orisine e molteplioi_
t O. di ambiente e di oarattere ..

Le religioni eon dt duplioe natura- D1 vina ed Umana 1 Et e rna ed unioa
relig ione di Tina.- oaduoa e mutabile quella umana-

e

e la

La parte diTinadolle religio•i
quells. che vale per TUTTI GLI UOIIINI o ton
de alla loro concordia La parte umana delle relig ion!
quell& che T&llaoltanto per .ALCUNI UODNI e t ende alla diaoordia fra eeaiRa~ione;

e

L'uomo ha dieponibile

la

Ragione; Intellieenza

Co eo tenza eon dott limitate e eocgettiTe. t mpertette

l'Intellit;enza ; la Coecienza ; la Fadel

Fede e d.owuta al Caeo o a.lla Grazia- comunque non acoeaetb1le ad og nuno nel_
1& eteaea mieura e form&•
I me zzt di c u i dispone l'uomo eon 1nauttio1ent1 a guidarlo nella rioeroa del
Vo ro a he
Dio I

e

Chiunque ricerca il Vero con animo fedela e ainaero eegu& una re11g:1one
Ogni relig ions ha una parte d1 Vero
Chi pre t ende di poeaedere tutta la Veri t8. 0 contro Dio
Chi in tal e preteaa. pe reegui t a l( u or» - lo dilpre z za
cont ro Dio

• lo umilia.

Chi in nome dell a propria credenza relie;iosa ucoi de l'uomo

e con t ro

• 8
Dio

Chi abiura le propria credenza per r agioni umane 8 oontro Dio
Chi !li allontata da.lle credenza de 1 padri s i opJ>One a Dio ohe tale ere_
denza in pa rte ha "YOluto. ed 1ep1rataLe ra~ ion1 de l mondo eon oa ttiva oone1g:l1ere per le ooee di Dio o centro
eli eeee
I.e re l1 g1 on1 oi amrnantano di Teati- di gooti - di s imboli d i eoteriorital
Sembrano })Overe e d i neutt1oient1 le religion! aemplici ed umili• InTeoe
nella umilth eta le Tlra Re lig ione di Dio

Le religion! han b isog no di aegni material! per e aaere inte ae dall 'uomo I
To.li ee gni poeaono avvic inare a Dio ad: anche a llontanare da Lui: non •2.
no JIAI Dio 1 Li riohiede la pochezza della mente umana in&apaoe di avv1_
c inare i all& conoacenza d i Dio 1
Le r elig 1on1 no n pereegui t ano c hi frai ntende o deforrna l a c onoacenza di
Dio; ma non l aacia 1mpun1 t o che of f ende un e i mb o1o che e oatanzialmen t e
non
niente-

e

Si d8. g rande i i'I"PPrtanza a.l mira110l0 qualo ei a t i rna un f"atto c ont ra.r i o
a lla Le gg i Di vino• e non si apprezza. eufficientemente il continuo miraooloo
d.ell 1 armonia delle Leggi ateaee e de l l a loro eterna euesistenzaL'uomo ei ritiene g r a nde ee ooll'aiuto divino r i eeoe a a col)r ira una nuoTa
Sua Legge ne l oa ml)o de lle So i enze fi eiche e na tura l!- ma non s ente imme_
di o.ta de vo z ione a l)i o c he t a l i 1egci h a. crea t e e volute e g ratitudine a
Lu i che ha dato a ll'uomo oonoaoen za e mente per g iunt;ere a r1Te larle l
Dono s ublime di Di o f a tto a l l 1 UOI!10
que a t o dono a.l f ine de lla Veri t&.

e la

Ragione- .e:i deve far b uon ueo d i

Gr a nde dono di Di o ~ la oosoie nza per di etinguene 11 Bene dal Ha1e·Anohe
di t a l e dono ei da ve f a r uso oorretto al t ine del veroLa coeo ienza elutioa e l' i -poorie ia non ingannano l'On n ieoentel Chi ee ne
s er ve ai danni del poveri di spirt to o.ffe nde Dio·

e

La po11t 1c a
sempre iniqua in quant o a i rif arisce alla. r agioni di parte
ohe aon umane ma non di vine• Siano se parate le rB«10n1 di Dio da quelle
de l mondo po!1 tioo 1

Dio ha crea te 1 'uomo perchB viva t.m&namente a pari r a.g1on1 di tutti gli
a ltri uma.nt- beato l 'uomo che troTa in e8 11 mo do di v1Yere na turalmentel
La Re1ig1one unto a d1 D1o 8 quella ohe e i I& eeprimere in tre parole t Eaaa
ac ceeeibile a quanti l a devono 1eguire- l e aomplioazioni eon erratel

e

D1oe lo etolto: nel ouo cuoro: • nlln c•e D1ol" ( Salmo 14)

L'uomo e un 81l1ma.le ? S1, ed he. co&l1 anh~alt 1etint1 e dit"etti1
L'uomo ~ soltanto un antrsa.le? lTol ease hn Spirito e ragione che lo diettn.
r;ue d11ll 'an1m.le-

" C c.tta s. etudiare 1 'UO )!lO come animale - la Iiilocofia ne
Ls Scienzn
conoece le a.tt1tud1n1 epir1tual1 eebbene 1naoapletamente- La Reliaione e1
arroga 11 dtritto d1 conosoere l'uon:o nelle f'unzion1 del vuo apiritot
Spenao le Reltr-:ton t eon oausa che e.llontcna l'uor.!O d.al ouo Croatore
I 1 :Buoneenso , che GiS.. fu capo•tJcuoln.,
OrA ~- r1 ]')arecc hie scuolo G r"'rto a.ffattoi
La Sc ien:t.a ~\lE' f1 c; l 1uolr:..
l'Uco1ee per veder oom•era. :rattoi( Giuati .. HJ49~
La eotenz ~ ha per :fin" la rioerca del Vero otoe di D1o nell& Sue
legs-1 e nora •L'uomo non arriverB. JM1 a conoscere tutto 11 Vero• per lo. •
sua l imi ta.tezzo.- 1 ~ puO asptrare a conosoerne eernpre di piU. I

Dteae Ge t U: 11 Chiunque e della VeritB. aeoolta la nta vo•et Lo aoettico
• ahe cos'O lu Vertta?"

p~.tmo replicO~

L'ebrao ohiarna. 1a le t;ge Divtna
to d1 Vor1 tal

" To red ernadl n le e;ge o tnaeanamen_

Coneide:bate la vostrn sernenza.
t"att1 non foste a 71?er come bruti
""'-per oo~uir virtute e conoaoenze.l ( llanto Inf, XXVI lli -)
Ha detto 11 Pa pa. recenter.tente: "LitG1oTentU ha bisog no non solta.nto
s~ cultura. ma. &della con.qu1Zitarl
un 3iudtzto sereno oapaoe
1a Veri U. e 1 'errore; :t'ra 11 Bene e 11 11B.le • :f'ra la Gil!,
atizia G 11 Contrar1o"
Q,ut 11 &Jm.ette 11 pr1na1pto de lla oonosaenza. che
vi en dall.s. ooeot•nza e l ne iente tl 11bero arbi trio por prattoare dopi il di
sc en11monto quel ohe et deve tare da. qual ohe si devil ripudtare=
di una aot!a e

d i dieoernere f n

Polerdzzando $Ul te r!la. delL'l. :f'eoondazione arti:C1c1ule la Chiesa ha e
aprea s o 11 aeguente parsre:" E' l ttctto a.Iftettare • ooae si ver1t1oa talTolti',
ohe 11 eenttmento dell& J~aternit& po aaa avtluJ)parai anohe net con:f'ronti d6
chi non ~ no etro :rtglto pttr lecat!2e di saucuc , in virtU della partioolare
e1mpa.t 1n e aollecttudine Ul!c'\J18 ohe un adulto puO rtversare eu un fanotul,
lo specie 1se ooa.dtuva.to dallo. ootmivenza e da una oonuuetudine quotidiana. •
ua. n1 ente puO eurro~tJ.re 11 le('Jnno tl.!! l 1!12.ncJUe; peroh(;i Dolo quoa to altaenta e
promette la llperanza della oontinuttli. Solo attra.verso questo leca-me il
pa.esato apera di COJ161ttnt:erst all'ayyehire; le es1atepze future poseono di_
ventare le ered1 di quolle che 11 apensero e le virtu. aD&te degli avi poe_
sono r1v1vere net eucoe!Uiort 11 1

Cosl. il Deoa.logo condatia l' ndul terio ..
Coti iJ!'l)One l 'a.norare 11 Pndre e la l!adro aff1nah8 abbia lWlga. vita
nella Terra ohe Dto gl i d.1.• e neaauno onore reo a at e:eni tori chi dimostra
colla esolu1iT!!. al111'1alita dt non aver a.vuto a suo tempo da esai la. eduoa_
ztone neoee~;aria. .. cloG 1 fra n ! oontro 1'1ut1nto e la ca.la tendenza •
Non basta 1 'ateisMO parchlt 11 nale sia bene o non cia. malc-e cho 11
!'!ale tatto non 1!11a. s tatD-Ha.tura. atoa sa. stv.mpa. aulla faccia del :f'iglltolo la
prova della oolpa perpetuo eoorno del oolpevole•

a"

LA GCl-l'l']U'UJA llZL V.ECOHI 0 TESZAliENTO

Genealog ia di GeeU Cristo .. l!attoo 1 - 1 17 • Luca. Ill - 2.3 3i )
E tu, !l'OltlohtJn di Oiuda non aei punto l o. minirm trc. 1 capi eli Giuda, llerc io~
chO di t e usoirB un Capo 11 qu~~ola 'PQ&cer8. 11 mio t>Opolo I e ra.'!ll {Matteo

II - 6 )

Io ho oh1<~mato 11 mo 1'1!lltt.olo fuo<i d1 F.p;itto ( ~tteo II - 15)
Un g r1 do e otato udi to in Ram& n uh lanlenton un piant o e un gran rarmario~o:
Re.chole :p1anga eoc. ( J.latt oo II - 18 )
AbitO in una. ctttG. detta Nazar et acc1ooch9 "ooetera ( lhtteo II ... 23 )
-4
Vi C Wl.:.. voce d ' ur10 che grid& nfll deaerto ecc. {Hn.tteo Ill .. 3) :barcO I-2Ll.:.oaiii
11 paese di Zebulon e di Befte.li che t rau veri'IO il nare ecc. ( l'att"o IV- 15')
Bon

ponG:~~o c~;;o a~;~lr:~~~: ::~i a~~l~~r1~~e~f~ v~~t!o p~o:e~~j

•

to non eon ve_

Tutto l o 8 io!~ 1 L!u~~~~; c:=~~!c~~~a!:~ 8 ~e e~i! ~=~!:i ~ ~~~!~~o{ ~i~!:~i~I~r
Va , J!X)~trati al Sa~e rdote ed. o+"ferisci l'offer ta. oho 1..oo~ ord tnb ; in testimow
nhnza a loro ( ~ttoo VUI - 4)
F.gl1 ha ?reee sopra d i eG l e nostre i ·nfer 'll.i til ed ha 'f\Ort9.te l e noetre '"'a1attie
( l'a tteo VIII- 17)
Non and ate a' Genti 11 e non !ntrate 1-n alr:una C1 ttb ~e ' .Ja.t'lari tan!; a 1. entl.3. t e
piuttosto alle pccore pe rdute della oe.!la d 1 I~raele (Iiatteo x .... 5 6 )
Eoeo 11 rrlo Gflrvitore 11 quale to ho e letto; l'aiM.to mio in cui l'e.n1ma tr.ia ha.
:pt•etJ<J ll cuo covr ia.oiu.ento ecc . ( l.-~'a tt e o XII - h 1)
PereiC l'uOII:() la.~cer~ 11 padre -' la radre e ai oonl"1unrrer3. con le. ~eua !OO(':lie e
1 due d lverre.nno una ctesea carne( YM.tt eo XIX- ( 5 6 ) l:~t""co X- 7)
Non ucct do re. l;on conmettero adulterio • non rubare • i~on dir f a loa toot1ltoni&!!.
z~ • Unora tuo padre e tua m&.dre
ed am 11 tuo pros&ir.K) come te eteeso
( l:etteo lUX - 19)
Di to slla f1eltuo la ~1 Sion: ecoo 11 tuo re vtene n te mneueto e ronta.te sopra.
un ~• ino ( .ic.tteo J:X - 5 )
La t'\ia ca.aa. Ba r3. chi'ltJat&. t,;afia d •oru..z ioue ( l atteo J"~ .... 13) • al."co XI -16 ) 31)
Io Gon l'Iddio C. 1 Abrat:o c l'Iddiel d.i Iaaooo e l 1 Iddio di Gia.cobbot{Watteo XXII -3
Ama. !Ill Si>tnore Iddio tuo con tutto il tuo c tore , con tutta l'anlrr& tua -:: con
tutt<. la r·onto tua ( ><~t te o XXII - 37)
lla queL: : i a.ue c or.andarnunt1 a.ipendono tutta. la l.el",ge e i Porfoti( k.£L1.teo XXII- 40}
a te tutte le CO!;C cbe vi d ira.nnc ehe QBrlerviat.e ~a nou f e.te t~econdc l e opore 1.2,
roi pel."c lt6 dio ono r:;a. n on fanno( i..atteo XXIII .. 3 )
r ue~ndo .vr6te veduta 1 ' aboninazione della dccolaziono
delle. quale hn pa.rlatu 11
:prof'eta Dnntele ( l'atteo XXIV - 15)
•4
Come dunouc t:e.:rebbero n.vv..,nute l e scritture e cc . ( t~tteo UVl - )4}
.1 eo.lll
E io nrevi i trento. d nna.ri, il <pre?.zo di oolu1 che 0 at :~to C.'P'PT'ezzato e cc ( Hat/
XX''II - 9)
Hanna B}:&rtito f ro loro 1 mie i vestil"'en ti ed ha.nr.o tre.tta l u. sorte !.lC Hru ln. mia
veota ( a tteo :ocvn - 35 )
Ell , t.li ; l c.rr::o. sg,bsc ta:ni? ( r1n.tte o >OCVI I - 26 ) 1"arco XV • 34
Qu~eto po-ro l o ri 0 nora colle h:lbbr a r.-.:a. il cuor lot"O
lUtlg i da lllA ( L.aroo \'1! .. 6 )
d eooo apparvero loro t!:lia e J:OeG ecc . ( rat teo .X.VII ... 3 .;;l"arco lX - 4} Luoa IX30
G1 1 A'P :;sto11 furono 12 cone lo tribU tPI1J1".t!e l
Ge sU fu oirconciao seoo"1do l-9. ler:ec
~ria p!':ltioO
Pu1"U'1cazione Stlc?• do l a. I.e,.,..e
Un ll1tro t'lt'ent" a. il auo uffic1o ( fn.tti 1 • &>)
SieOn Pietro nella Penteooste "'redicO a. tutta la oasa d ' Iare.e l 1
Anche Pnolo conv., rt1 to clo"nO D'lrro.nco nr~dicO af';1i uoraoni Iwra.a litiJ Foi si rivolse
ai Gontili! ( fatt1 XIII - 47)
Paolo diooo: io t~&"lo 1i'ar1eeo tigl1uolo d i ll'ari oeo( f'atti XXIII - 6 )
Paolo hliL acritt o: ~lual ' C du nque il Vt\ntagc:io de l Giude o 'i' o qua.lo 0 l'ut111:a del
la. ciroonc1s1one? .. Grandt per ogni maniera; in prir.:a inTero in cio ohe
gli oracoli di Dto furono 1oro aff1dat1 I •

e

la

Bli!IT.liiiZE DELL' AIITIOO TE~:!!!"TO (A'r) ASSUIITE IIEL IIUOVO (liT)
L'uomo non TiTe di eolo pane , aa. d'osni parola che procede dalla boooa di Dio
(Douter/VIII ( 3)
lion tentare 11 Signore Dio tuo • (Douter/ VI • 16)
Adora 1l Signore Iddio tuo e oerTi a LUi o olo ( beater/ VI - 13)
!loati i poTeri di opiri to ( Sal/Ll - 17; ProT. XVI - 19 ; Io. LVII - 15 )
!loati ooloro oho faranno oordoglio(-Io/i.XI - 2 3 )
!leati ooloro aho oon Ufamati e a01otat1 di siuotizia ( Io. LV • l)
!leati i puri di eucre ( Sal/ XV - 1, 2 ; XXIV , 3 4 )
Voi oiete la; luce dol 110ndo • ( Prov. IV - li)
Non uocidore I ( Eo. XX • l3)11on oo-ttere adultorio ( Eo. XX- 14)
All!l 1l pruoi me tuo I ( Ln. XIX - li )
State pertetti oom•e per:tetto 11 Padre voetro !LeT. n • 44
Daooi 1l noetra panew qu6tidiano • ( Prov/ XXX - i)
Ceroate in pr ilia 1l Regno di Dio (I Ro - III- 13)
Chi oeroa trova e a chi pioohia oara aperto ( ProT • VIII •l?a Ger/ XXIX 13~
Io TOglio ml.oer1oordia o non oaorifioio ( Ooea VI - 6)
I t:iuoti rioplenderanno come 11 sole ( Dan/ XII - 3)
Onora Padre e l'adre (Eo. XX - 12 )
Dal ouore prooedono i malvagi penoieri (- Ger/ J:VII - 9)
Ia ml.a Caea oara chiamata : Caoa di orazionei(Io/ Llll - 10 11 )
Dalla booca dei fanoi ulli tu hai o tabili to la Tua lode ( Sa l/ VI II -2 )
La pietra ohe «11 edi:tioat ori han riprctvata El divenuta 11 capo del oantone
( eal/ niDlr CXVIII - 22 )
I o •on l'Iddio d 'Abramo e l'Iddio d 'Iaacoo e l'Iddio d 1 Giacobbe (Es Ill • 6)
Araa 11 Signore Dio tuo con tutto 11 eucre, e con tutta l'anima. tua e con tutta
la •nte tua • ( Doutor/ VI • 5 )
Benedetto Colui ohe vione nol !10118 del Signore (Sal/ l'lh
CXVIII - 26)
Sompre avr ete i poveri con voi ( Daeut/ XV - ll)
Chi di epada ferioco di epada periaoo ( Ben/ IX -6)
Solo Iddio puo riuttere i peacati ( Ia/ XLIII • 25 )
~i oaorU'1o to dove eoooro oalato con aale (I a/ LXVI - 24 )
V1 e un eolo Dio o f'uor di lui non vo n'e altri( Io/ XLV- 6 )
La Sua miooricordia e per ogn i eta invo r oo ooloro oho Lo temono(Sal/ Cllii •17)
Ha parlato ad Abrahamo o alla oua progenio( Gon/ XVII - 19)
vennoro noll 'ottavo giorno per c1roonoidero 11 f'anciullino ( Gen/ XVII 11)

Q.ueett ltmitatt eeem.pt portano alla oonoluetone:
1) Il Crtettaneatmo deve avere per l'ebraieJIO 11 eent11111nto devoto ohe Dto ha
tmpoeto at 1'1,;11 Tereo 11 Padre col Comandamento: "onora tuo padre e tua madre"
atl•a••a1oall•••·-•..+
2) l'ant~eemitiiDO dol oriotiano e un non eeneo o frutto di diabolioo orgogliol
tnoltre per 11 ortattano dave eeeer certo che:
3) 1l a&C:tifioio dol Golgota fu volute da D1o inoindacabillllntel
D'altra parte :
4 ) l'ebrateDD de n sratttudine permanente al Crtettaneetuo che ha portato e dt,t
fuoa la parol& di Dio fra lo Gontil

O!.........,..._..._....__•...,......._..__...
In definitiva :

5) l'ebraiomo vivo contra ogni opinllono avverea dottata dallo opirito ollpr&ffa!,

tore dell •uolW) che troT& in tale eoprantvenza una emntt ta ohe 16 of'f'ende
6) 11 cr11ttanee1mo ha aTUtO uno avtluppo vuto e etabtle e benef'too per l'uo•
Dioi&llO umil,..nte- Sia benodotta la TOlonta di Dio ora e aeiiProl
In fine: eta lode ad ognt credenza- f'ede• aotenza• peiU!!Iiero- •rale- opinione
eia indiTiduale ohe oollottivo- aociale che religiuo- 11 cui opirito eia •s&&
~ io alla Veri tO. oterna di Dio cho ~ Padro unioo di tutti sli uoml.nil

ANTISEI.IITIB'"O C'USTIA!IO

L' o.ntieemitilr.!O ar1attano non der1TA da.l Va.nr.elo ed

~

un

trndir.:~.ento

all.a. pred1oaz1one 41 Ge oU-

Intatti l a naoolta di Oosu a1 rioollega alla protezia di Ieaia •
Goou tu oiroonoieo a otto giornil • lolaria t u purifio•ta dopo 40 l!lao.r.
ni do.lla DUott a dol prii!O(!tn1to oho tu al tempo atabilruto pr01ontato al
Teapio•GeaU h'equetatnva 11 Te~t o e 1v1 prcdioaTa - tJma.eatro.w le turba

aoel · dtoendo: • non pen a ate oh to ala Tebuto per annullBl' lo. Legc;e o 1 pro_
tetl; to non eon nnuto per nnnull nrll , anz1 per ademp1erl1 . Poichl! , 10
Yi dico in YOri ta, oho t1noh~ o1a pauato 11 Cielo • la terra non ptro una
Jod od uns punta della Y.agge trnpaooera oha qni oooa non e1a tatta. • •
GeaU at prool.arl.b • Re d"' Giude1" rtcordando 11 datto pro:tetloo: " aooo 11
Tuo Ra vlena a te , mnaueto e montato oo-pra un a.atno"
Geau dto. .ntim d~li Gor1b1 o dni llar1ao1 oulln mani•ra di "1>1'111.
care la te~ga dioendo : " ta.te tutte l e ooee ohe Yi dlranno aha oaaarviate
non tatu aecondo l e opere lora •-

1!11

GevU f u rtpudta.to dnl F:'l.t-1aa1 ella l o r1 tenev::t.no e reti co dioondo"
"no1 non tl l ap1d.1amo per alouna opera buono. , anz1 per beatecma; peroo_
chG tu , eaaendo uomo , ti tnt D1o" ~a r1 tenuto " un aeduttore"•
ln 81)00& IUCC8111"fn;avando la vhleaa 11 potere d1 tarlo !fJ()lti ere_
tiel per d1veran dottr1na, fUl"o col suo oonseneo uoo1a11 I l pOtere 11 41_
da chi lo 1ne1d1a.- aia. pUl"e con rag1one• ol1m1nando lo. c r 1t1oa e le
pereone ohe l :l p-rec!loano• l pote-re b 41 Queato mondo a aoagetto ad erraret

t~"nde

Ge.U ba. voluto I!."'rire seoondo la volonth. del P...1dre d1cendo : " Abba.,
Pndre , o1n1 coaa ti ~ poao1b1le; tra.aporta via. da MA questa onl1ae ; J"l,'l pu_
re non o ~ ohe voglio to ca o to aha vuol Tu• GeoU oulla. orooe per~onb a t at o1 a.guzzin1 dicando : " Padre , pe ~ona
loro perooohb non an.nno quel che tanno•- ..; oon c10 o.bbediva alla Legge ae_
condo 11 Profeta I;zoohielo in ripudio dol detto : • I padr1 han !llll.l1{liato
l'agreato o i donti de1 figli eo no oon nlleeati"•
'ralla donna adul t ern Cr>cU non oonoeaao la legga oh11 voleva l n. oua
l<l1)1dnzionn , "" nerb ai poooa t6ri 11 diritto di l apidar l a I
Ineor.::rr.a l a. nr'ld1o ziono di OttaU tu mite ed uMna senza 1ntrano1_
~"nZ'l n tnna.tlomo•GeoU l!t B-:lvero colo co l Far1ae1• t:l'l lo narebbo pur ocr_
f"i contr a 111 • nuo'Vi Far1 eel" ch9 diaono ma non fa.nno•ler.nno peal c r a vl ed.
1nooJ>'DOrt•b111 o 11 mottono IO!lra l o apalle decrli uol!lini; "" •••1 non 11
Of'liono pur t'!lUOvere col di to; e tanno l e lora opere per eaeel"G rigunrda_
ti d'lr1 t uomint; od •.llargano lo loro tilattario od allun(!ano le fimbria
delle loro YOoti; ed arano i pr1m1 luogh1 3 t a yola noi oon'Viti o 1 pril!li
Dtl"gi ne lle radun!lllze e le 8:llutazlon1 ne lla ptnzza•
:• notnolo l'llOcoramonto dai pril!li ..poatoli oho YOdono 1a 1noro
dull ta de1 Giudoi i quali aoaondo Paolo hanno 11 Yllnto di ner r1co vuto

prhB det;li altr1 1 l!liotori di Dio• ma Die hn voluto ooneonnre Iaraele e

anohl 1mpiantara 1 ' 1nneeto di Iaraolo oul tronoo paga.no•
l.•ant1eel!lit1amo or1at1ano ~ dunque oontro 11 Va111Jelo o oontro 11
oomandai"'Into di Dio : • onora 11 l'Bdra o 1a l!adre••

RELIGIOIIE

ll E DE

S E II Z A

C I E C A

Nel me zzo del oamm,in di noetra yita . •
Coal tante a 35 anni per atcnt:t'icare c he 1& vita normale dell 'uomo

di 70

anni.
giorni de' noetrt. a.nni. in alouni

sono eettant'annt • in altri

••

.,., ne eono 41 magciori forze. 41 ottant'anni. .

c oal v:oae, uoma di Dio ,ne lla eua oraztone,

Salmo 90 )

, p iu o he 2500

anni prima I

Giunta a 76 anni riteng o di &Ter preaaoohe compiuto 11 cammin di noetra
vita - cio8 di mia vi tal Per atgniftoare c10 ohe la vita m1 ha tneegnato di
Reli g ion• non ho tempo 91r 1ndug1arm1•

.Forntto di etudi e di tendenza a carattere poait1To ho rioercato laver!,

t8. obietti't'& eecondo cbe appare a me- come indi"t'iduo • come uomo - come ee_
sere vivente-come pa rtectpe del coaliiDEd ho veduto c he tutto

e

de ena di con s ideraztone aecondo la natura nostra

co me 1nd1 Tiduo e come abi tante eulla terra-tra eli altri UO l'lini-L' appartenen_
za al ooemo- a g li altri mondi -ad altri eeeeri non de e ta in me n e ouriosit&,
ne interesse- salvo che aeei abbiano un rifleeeo au di meHo rilayato in me• a generalmente nell 'uomo ,- a ha la m1 ,g l1ore dote noetr.,a
naturale ala la ragione•
COL SUSSIDIO DELLA RAGIOIIE SI HA LACOSCIE!IZA 1JI SE'E DELLA PROPRIA ESSE!I ZA

L'uomo ha in e e 11 modo di intendere e concepire 11 BEliE a il KALE
L'uomo acquieta colla rag tone la SAPIElfZA e coneolida 1 'ESPERIEIZALa eapienza - 1 'eeperienza e la memoria 1ne1eme r endon 1 'uoa~ edotto d1

ciO: oh e l'uma.nit8. ha eempre oreduto inDIOLa rag ione non basta ad aoquietare la oonosoenza di Dio e ne-eno la or!.

denza in Dio- QUieta 8 0111tto di J'EDE- La raeione non baeta ad eloludere la
esietenza di DIO; eebbene puO ripudiare una determinate. torma di Dio-ohe non
ei a arttcolo di Fe de-

Non eo :rarmi un concetto di Dio• solo coneiderarlo net au.oi attributi 1
nell• aut lecct•come rieuonano in not ...
PtrctO : Dio

e Unico-

1nf1n1to nel tempo e ntllo epazio -onntpotente • on,

nteciente-ha create 11 a oemo e lo cove rna con ltcct 1mmu.tab111·
L' uot!X) e gli enti umani non eon oapaci di oomprenders Dio

n~

11 But ltcgi

intecralmentt• non potendo 1' 1nf'1n1 to taeer contenuto ntl :f'1n1 to•
Dio non ha pref'ertnzt particolari fra. 1• aue creature- tuttt eottopoete al
1e I!IUI liCCi• non C '$ un popolO tlettO• non

0

'e

una reliCiODI euperiort •

Dio non ha biBocno dellt BUt creature ptr eaeer lodato od eaaltato- eono
e li uomini che han bil!logno di esntirai pZotetti da lui•
L'uomo Bagct o cere& n io nel1t aue Ttri t&- e ai propone di aecuirt le eut
lecct- e non potendo oonotpire un Dio deaideroao del malt• ocni uomo ohe ei
aetitne dal ma.lt segue la reliciont di Dio•
Chi ricerca la ecitnza riotrca D1oChi am lt ort&ura di Dio ama Dio Chi opera o riceroa 11 malt ei allontana da DioLe rtlig1on1 cht etminano 11 male e 1a diacordia preeumendo di e~ una par_

t10'61.a•e poaizione di pr1T1ltc1o Tioino a Dio riapetto allt altre creature o
pereone agiecono in odio a Dio t allontanano eli uo11.1n1
Chi ntca Dio ma ei aetitne dal male non
Chi eealta Dio f'acendo il :malt anche in

d.a

Die-

e atto-anz1 e rtlicioaot
IUD nOlllt e attO•

Ogni religione ei ortdt 1ap1rata da Dio e da lui r1vtlata-C10 impone di
venerart Dio aeoondo 1a aua ltcc- c he ntca 11 malt- Chi ai ortdt favorite
dalla crazia d1T1na ha 11 dover• di eel!!ltr micliore declt altri-t non ct&
di eaetrt euperiore•
Chi in nome della oartt& atmina odio non h& cartt&Ognuno ha diritto di vi.,.re la propria vita- perO eenza oppore1 allo
e teaao diritto degli altri•La Tera caritB. conaiete nel comprendtrt 1 dirl.l
ti altrui e nel aaperli cono111are cot propri 111l1tando que1t1 per non ot.,

:render• quelli-

I oredenti ritenaono ohe la propria relictone eta la nra• la eo1a
etab111 ta da Dio- Sebbene eenza 1a proT& 10n fermi tn tale opin 1one da out
alla propria credenza- Cib 1mpone a oh12.,

-teriva uno apftc tale attaooamento

oheooia 11 moei.., J'iepetto allo J'Ol1c1oni altl"Ui•
I

oredent1 non e:i oontentano di uno. religion• ohe non abbla un fondo

spirt tuale e mirac Ol1et1oo•Sebbene tutto l'ot"dinl ooamioo ala un m1raoolo •!!.
blime e eia it"ragioneYOle qualeiae:i r ottura di tale ordine 11 credent• fon.
da sui 1"11 raco li

ample eperanze•

non e1 m· Jo.,e foglla chi Dio non voglla t Coal. dioftei ape sao I

tan ricadere

I.e religtoni

1 dle&etrl natural! ai peccati umani• rna non

potendo11 nepre ohe ne eottre 11 giuato coral 11 -peoaatore 1 credent! eitfa1
ti aocuoo.no Dio di iniqui ta•

Non o•e a-tueto eu1ln terral coal l e re11cton1• ''a oi Dono o no 1 p1ooo_
11 1nnooent1?
qienetto a1 cosmo 1nf1n1to dl o ut non e1 aa
11 etetel!IB aolare

~

nemm~no

oonoeptre 1 11m1t1.

pooa coea- 1 pianeti anchl mimore , p1ooo1a b la terra e

tr "Leours.b11e eulla terra l'uomo H!a l'uomo ama r1 tenet•• chi tutto 11 cosmo
eia fatto per lui I

Crede anohe ohe r1Tellf8ndoet a Die at poeea diriaere a i 1"1n1 umnl e
1nd1T1.-!un li ln PQrD: volontb.
La

fiducia in Die

diYinal

e benefice.

per

l'wnani tn- come

e neCIII&ria la e:pe_
e vana tla

ran za in una vita f'utura• vteto ohe nel II'Ondo non o 'll etuetiz1&4tlSa.
Sl)lr&nza

1

la fiduota ohe la preahiera poeea indurt"'l Dio a mel tare•

L'uomo credent• deve l1m1 tarei a eperare Ia Dio la pritez1one contro
r..&l i tle l mondo- fondando tale aperanzn. aul proprio •rito• oeeerY&ndo

ole~

le ;ec-ct di D1o • rieeroandolo nell• eue writ&•

I

Fa 0 ll> ohe diT1; B"t'TTJJC& quel ohe puC f Q.ueata
I.a

e la norz:~&•

contee•ione a Dto 0 utile • perohO einoera • oor.~.e tale atta a aiglio_

rare l'uomo• confidando aulla aua oo r rezion; che n.r•ctunee aap1enzal
Chi inao.nna oont!'O la vOJ'ita 1nt:o.nna

a~

otueol

L'amore del TirO 8 garanzta di Ti ta serena e

p&C

ifloa•

Riflatta l 'uomo :
nt eh a si priva nea ando Dio .. aha pri ma di lui eaggi piU di lui han Or!,

duto in Dio -aha non puO di oert& eoianza nacare Dio- aha eeieta 11 oreato •
non

e arb i trario

credere nel

I!IUO

au tore .. ohe eaiete un ordine fie eo

1

o he

logieamente c '6 ch i lo oonaerY&Peaei al treal:
DiD non 6 paz:ziala • Chi la sua l i &CI dOmina tutte le Crea ture•

Chi

che neaeuno
t e a lle

pu~

le g~t i

eottrarei ad e eaa.. quanto eta minima la potenza umana difro!!.

ohe re golanO 11 ooemo-

Consea uentement e :
Creda 1 'uomo in Dio .. non pre1uma d i mai oonoacerlo appieno .. che oerohi
n e lla eua aapienza di faraana un eoncetto a de guato- confidi in lui

meritan_

dosi l a s ua protazione oo1 eerTirlo nella eue verit9. -raccia della riceroa
de l vera la eua ralie:ione .. r i apatti 1no1tre Oifli relig ion• deg1i altri- non
e i a mai ques t a mo t1TO d1 disprezzo n 6 la

t8.- 1 'umila donne tta comunque c reda

IU&

e deena

motivo di orc oa lio

0

superiorL

d1 riapetto quanta 11 filosofo

c he eleva ai aommi l'anima e la credenza aua- 11 s a piente rincraz1 Dio ch e
lo ha t a tto t a le

1

rioonoeoa in ciO la maggiore aua raeponeabilit& •11 piU

l!l&""g io degli uomini 6 e•pra un povero i gnorante difronte alla

e

za c he

IODIJI8.

Sapil!l

i nftni ta-

Bon aia mai l'uomo o la famtc lia o la naz t one o 1 'umani t O. eenza re1i_
g ione - a aaa fa dag li ind1Tidui una eola fratellanza• e aea ineagna la Tia
de l l a v ita.. eaea p6na l'uomo 1 gli etati a l c tuato livello della lora umilt&.
Comunqua la relig ion• adott• aimboli o geati, aiano 11 ai motiTo di ri_
apetto altrui aebbane g li altri non "f'i anne tttno lo etee1o ai cnifios.toChi aotto ve sta di religione penes. 0 pra tioa 11 mall 6 un mal'Y&g io Ohl
o pe ra per la aua oattiver1a 1 baatemmia D1oOnor1 ogni :t'ig lio 1& relig ion• di suo padre-oeni nuora che entra in ca._
ea aaauma • r 1spett1 la relig ion• di a uo martlto-e c oel. raococ lier& vantacct
1m:manei

I

l a pace d omeetica ah a 8 i f'1'P&g&b1le-Non preewaa troppo I

Chi le reli g ion! eiano state atabili te e poi aviluppate dagli uomi_
ni pare aaaioma.tico- ei conoacono 1 nomi dei fondatori e dei dottori
han atudiato lo evtlupporagtone,

poich~

abbiano in

.e

e dell 'uomo

oh e c oea

ch e ne

i.:he at ritens-ano rivelate da Dio non of'f'ende la
ohe non eta di Dio? - che le rel1cton1

opinioni inacoettabili .,. non plr f'ede-

e pure

indiaoutibillt

Se tutte le relicioni aii'!!Ditteaaero c on le vertt8. loro rivelate an•

ohe vere quelle rivelate alle altre f'e di,t:elto ai aarebbe fatto eeoondo Dio
vuole per la pr..oe tra e li uomini- J.'a un tale attecgiaD'III!nto porterebbe ad
amme ttere che in oc ni reltgtone o •e la parte umana oltre quella divin a- e
ch e un a rticolo di fe de per una

rel1 ~ 1one

puO non eaeerlo per un 'altra 1

Ogni religtone presume di eeeere depoait&ria eaea sola di tutta la
ve rit8.- I que eto CODO e ttO

e d ~J Ci l!l amen t e

Umall O-

Le OODtraddiziODi CODI!II f:U eD_

t1 s 1. eu-perano c ol mietero!-

Coei l 'UDione di due oreture a l :t'ine procreati TO B l egg e di Dio-e_
a plio itamente denunoiata nella !31bb1a-:ma 11 matrimonio
coeip'flUre l a monogamia- ed tnf'in e

e umano

e un

:ra t to eocial•-

oo n eiderare di grazia lo etato

di celibato-umno e eociale C 11 preoetto della. fedelta ooniuga le e laP.!.
ritB. dei eeaei, me ntre e 1 e ff'etti eon coe i diverei!-Tale preoet to ate v~
nuto evt lu ppa.ndo col tempo e net vari luo ghi in modo varto

intempeattvo-

'Per rAgtoni di oonvenienza et fanno 1 matrimoni che dovrebbero e eaer
p reat e du ti da ragioni dt a tfinit8. attrattiva-te. t a li rag ioni predominant!
der tvano eli adu lteri e g li omicidi- e g randi dia ordini- Il divorzto non
baata ad eliminarli e non

dappertutto oonceaao 1- Nondime no l e reli g ioni

!!i i oocupano e eriamente d i que a to problema

ano he lim! tan do o contraddicendo

la l egge di n tol-perohEl predomina l'utile aociale a o ut ai mira di piU!
nue creature

ch ~

ai a mano c ome mo vv ole eon B'Peeso e gen eralmente

ogg etto di diaprezzo -mentre non ai nega neeeun onore a c h i aocetta le for_
me dell'uao e del l a conauetudtne- eebbene 11 con oubinaccto aoatituiaoa la
le("ge dell 'amort eincero 1 puro• ae non peegio•
Anche 111 altri aet tort della vita emergono eaempi 1 fatti che diat in_
(:6no nell• reli a- ioni 11 divino dai rispetti umani e eooia.li·

Clb aho 1& r&clOJto r1tlono por oua natura d1T1no-aoN oap1onza eiuetizta• paoe• f'ratellanza - eco; eon di't1.nel
ctb ohe la raatone rlpudia eeeer diTine per la toro natura oo• 1_
niqutta- tnctultizla-IJUirr&• odio eoo: non eon oertamente d1Tlne•l
IA ooee ohe supemno 11 g1ud1z1o della rac;:lone s

ohe non poeeono

racrionl?ol.ante eeeer• ripudlate come d1T1ne- poeeono •••er tall

1 formano

oagetto di tede• come 1 mirncoll• 1 !11ater1• 1& Tita f'utura• • in e enerale
1 'interrento dlretto 41 Dio nelle ooee ume.ne parl1c olar1 •

Quante le rellglonl preeUJIIOno come loro grazia parttoolare per

•.t.

pra.:f'fare peraone o enti, non oontorml, eono ooee uma.ne non di'rine- etab111_

to dacl1 uom1n1 o cia oo81 mntonuto a ooopo !llea1 to I
In vita mta ho oonoeoiuto uomlni che 11 dloe?ano or1et1an1 • aaau_
moYMo por l a ut111ta del maaento la pratoz1on o do11'111am1oiOI•O y>arlo dl
pr1nc1p1 o di dittat6rt- Ho conooc1uto autorita od ont1 ahe 81 d1oano 10~
oi 41 Crt.eto • odt.ano 1 loro ne!Diol• 'ro letto ooi!Mntl d1 peraone od auto,l.1
ta ohe e1 c lariano doi propr1 I!Brt1r1; ma r1hnt:ona abbantlonat1 tla D1o quol_
11 ohe la cente ••pone al martlrto per amore della propria fede•
La lec:c• per out uol!!O e donna earar, no uni tl e di nrranno una sola

oarbe (\ l•eco divlnal 11 aelibato T01ontar1a l libora ooeltn dell'uo101 • Chi
pub ooaorlo;o1alpor l'aoquiota del Cielo ed anoho por l'acqu1eto del oaporel
L'adulterio

e r1pud1ato

d~

n1o e dag11 uom1n11 E' atta di por1'id1al

'171 aatr1man1a l rondato oulla redo rooipraaa do1 aonttci•Ch1 rompo
1a :!'wdo rompo 11 matr1manio•Prot'ana 1a t'IDI1c11al-

1a oredonu in Dia porta 1a vita doll 'uoma nol pauato di ou1 non
at. oonoaoe 11 termt.ne• • la prot.etta nel tuturo ••nza llml te- Cht. rlpudt.a
D1a ~ un an1mlo oho

c por

11 brne poriada do11a vita

eual

IA cred.4Dza in Dto pors:• al l'uomo un a.mioo at.ncero • leale • lo tn_
duoe ad eaeare •t.noero • leale u

aua wlta•gll

perm~tte

di conoentrar•t.

1D

e~ • eonoacere •• ete••o - • dl awre una Jdeet.one d1 protezt.one eulla •ua

11eoendenza•aon b enett.et.o t.noomJII!lnaurabt.le per la pace nella vita--In dltet_
to dl che l'uomo den eentiral una pt.ooola oo1a impotent• eepoeto a tutti

1

~ e ll eventl 11nza rtps.ro- a tutte 1• pa.seioni eenza o•tacolo•& tutti 1 dolo_

ri :senza oont'orto-ad oeare quale1ae1 coea eenza 1noorrere nella penatA 10_
et1 tuire le umne virtU colla lioenza della propria volont&per1ool1 a out va inoontro chi non credl in Dio non eono una neoee_
earia ooneeg;uenza della propria fed• o manoanzall d1 f1d1• potendo benteeimo
eeaere e mantener ai

un vaeo di virtU a.nohe 1 'uomo che non ere de•

\

LA RELIGICJI > Dl liN I GNORJJITE = R1fleos1on1

Corunque aia ammetta in g enera.le cJ:e le rivelazioni avvengano per para_
bole misteriOSe non

e fuori

di luog o opinare che carte Storie dei libri sa_

cri debbano easer intesi quali miti 11 cui sign ifioato aia molteplice e au_
p~ r i ore

alla steeea intelligenza uma.na-

Non cre do che c 1 ala una

~ola

persona in terra che oreda ferma.mente come

ra.gg iunta la giuetizia- la bonta- la tiarita- l'amore ffe. gli uom~i-ed

baeta.nza ohe giuetizia- bonta., oaritS.- amore verso 11 prossimo
spariti dalla terra- e che non ala perduta
Ma chi potrebbe ee-s4ee ohe 1 f1gl1 di

ricordi di un passatn

~a

e~a!!,

non siano

fede in un mondo migliore ..

Saino st.ano relegati fra 1 dolorosi

au)lerato?

I fieli di Caino pa.sseggiano sulla terra- e vivono in easa-sono 1 primi

a farai avanti dove aono of'ferti posti migliori•e ove occorra ei ammantano
di esteriore nobilt8. per farsi credere mi g liori-non nnncando talvolta di B..!!,
sumere lo etesso abita della relig ions per oppr1mere i buoniNon ei creda ohe veramente sulla terra il bene sia prerniato e il male
eempre puni to..ed

e g i G.

aegno lode vole

c~e

questa tendenza si proclami e che

ai cerchi di metterla in atto- lta qufllido veramente oi si accorge che qualo,S!_
sa si deve ooncedere per ave re adeguata concessione, mediante pacifico a coo.t
do vediamo col!J3 immediatarn.ente si metta l'intenzione degli e.ltri in mala lJ!
oe, e si alinenti l a diffidenza. che si dice di voler superareLa. fede in un mondo futuro

e data

dal sensa della giustizia d iv1na e dalla

c onstatazione che in Terra g 1ust1z1a non

de-

l doni della terra son a pro' di buoni e di ma.lva.e;i-co s l. 11 ...:ole 1llun1na
e scalds. la casa dell' one eta e quells. del criminale-una frana tra volge 11 1!!,
voratore e l'oz ioe:o- 11 vecchio e 11 fanciullo -la morte non gua rda a neeeu_
na differenza di t!lerito o di bent- Giobbe fu eius to e pio e ppure ebbe a pr,S!_
vare infini ti dolori e t ut te le y·iserie u man l"l sol t,nto sorretto dall'l voce di
una buona coscienza .. e della sua impotenza. nella 11 ta call' Onn1poten te- Si de_
ve dunque sperare in altra g 1ust1z1a- Q.uale eia e come si manifesti nessuno
puO sapere -M negli umili la certezza

e assoluta-Le

re l i gioni cercano d i ~!!

dara 1ncontro r:lln

c~to

u,....

.:1

·u 'i·tn ,...o

,~

trl..1'H1 ~

l a brae.ata. oo_

o~:un~

noooenza. d!l mondn aV!en1re•seo«tnd«t uno sahara poooib llo oaoondo la monte .Y.

mna.-

)Ja

Of"" 1 1"811("10118 lnaeann.

oho lLl vito. tfJrrena

~

Ttropamz1ono 3 lla 1ll,

tura e oho dol bene operata ai abb1a.n<' 1nflno a raooogllero '\do ·u"ltl
~e

fl"Utt~ ..

nnn nltrf"' QtlODta crodonza 1.1u ta n bon vivero•

l"uerlle

la. opintone ohe Dio voe;lla. dall 'uor-o onorl c rl ti-U 1 'uoro

oho ha b1Jo"'11o .:11 Ui o • di conocoorlo- eli eer:;ulre 111 Bua lu.oe• I.'uomo
ftoe delL, Mll':crlor parte del auoi m li - Chi

o..DB

e nrt!.

ln crtustlzia ala. etuato-ohl

doaidora. la paoo ala pa.a1t1oo- ch• 91 or3dO eletto o
ch1 ol orede fornito 41. grazia. oecua la oteoaa.•ohi

~a.ntf\

w~l

autooa da

l'a.90'(tre;

~om to

e.mi-~~co au'lo

creda oho baot1 r1tonorot buono per caaerlo• g lusto per evitare iniquitb.·tn.
oredulo per ardlullaro

~ o-~requanto.r

in o -mtua.rt p r oocer varnr.ent., .-oltn-io_

oo•L'abito non fa 11 r.;ona.oa- oOCXJ 1 r.nlvaat.m1n1otr1 della rol1!':'1.'ln1 non. da.n
dir1 tto a ri*eller mlvo,1ia lo oteoae• O{lnuno

o reapondab1lo

dollo proprio ,._

oion1- od IJ dif1'1cl.o oho c !11 opera. mla a1 santo. SOMPra tran'Juillo • in Jl'lOO
con s8-comunque non oa. oho oooa gl1 ope ttl in def1n1 t1ve.•
PtU ohe r.uerile b la pr!teoo. urJana oru: Dio vo.:;li a. sab.,t.tare le sue l&(tr:i
oon mn11"eataz1on1 nlrn.oolooa ade eaee contrarle rer
rnentn

degl1_1n~r3dul1• nto

n<:Yil

"l~. bitJGu"'TlO

e~quiotare

11 r1conoacl,

di q,ueeti lenoo1n1•per m'm1foatars1

nntre 11 mondo tutto 0 un rdraoolo vivo oomprenoibile da.1

r.av~c1

o dai ann_

l'l1o1- l poa!51rrl.ati dioon.o che 11 morido e la oua. natura son neM101 doll& f!!,

Uoith umna.• rra qu.eoto

a_ e~gno

d1 1T:.grat1tucl1ne p3T quo.n to

t.~ona.o

0 natul•a

c onoorrono a..l b3na dell 'uomo• L'uo.c::o acll)'('le ri la. eu3. o.rte })Or vtnoere gli o_
:tao ...li n "ltUr oili• o 1nt3nto ool pro-prio eaoJ'!Il)if}' a.otenendoo.t. dg,l Mle ed OP§.
rando 11 bena d1n peon ohe anobe a.i f1 cr11 d i Caine convieno Oa.T'1b1ar

otrada.~

La Giuot1;:1a e le pone oontro i del1tt1 eon di epottanze della Auto:ttl

• non d1r1t•o prl\'&to

olle

~OftiO!ItG U

tara~ llllltll~t. II&

u•• Al ooMndo ou,;.

ln tarra ulanodolocat1 • ooatenut1 1 !!lgl1or1- e oiano ooppot'tnti paoo1

vamen

te &enza pa.rtaoipa.rvi o nenza r1bell10D1 ooloro cho oporano 1n1q\ll100nte•

- ·.A n ~LiuiO'J

~

JJl trr

tr~·

o ./f1"'': •

J>Sarno auper:t1o1 11e del tat ti-

lL. VlAVOLO• .:>1 r1t1one oho un eosere 1Dill1cno doto.to d
torra. costa.nte netlioo dell'uorne per tentarlo al
vantacc to l'o.nlr..a , centro la.

aap1ra.z ~ one

ma~eo

&:IJ'Iie faaoltn ala 1n

o.l fino dl perdere a auo

wna.na di micltorarla 1n Yita. per

l"!''l!tritare Dio-o l n vita. eterna•

::a rttiena che Bnto.na • 11 .uinvolo- ala. at.ato uno dealt Annelt C\1 uio •
r1bollo a Lu1 - v1nto

~11

am:ol1 fodel1 -• preoipitoto in terra :a dominar

l e an 1r.'l9 rea- dopo la mrte •
J' olt1 posaono eesere sto.t1 1 not1Y1 ohe tnduaaero I.ucU'ero a.lla ribell1Gne,
certo 0 ohe Lucitero aveva 1n ab gli eltumnti della oaduta e n to eapen cho a
quolla oarobbo giuntoL' Ufli' ' O. J iooo 1')1o: fa.oola1!\0 l'uOI'!lo a nostra il!m'ILgine e eacondo la nostra aO'r!l.!

glianza- o

oro~ Adamo•

dilfanso- 1n cui ora il oo:t'fio divino• l'anlt»l u1 rl,.

tteno oho AdaJ!IO foaue o eonpltoo e umilo od ubbldiante allo. voce di Jlio• non_
dtmno

~a.

fanco ortg irmrio

oro. elecento di debolezzo. r er pater oa.dere• i)io

aapeva ohe Adar:lo oarebbe oaduto •
LA .ua.mAa Per da.re a d Adar.1o un a iuto oonvanevole a lui lddio f'abbric~ con una

coatola.

dl lui EVa•ln donna! il n t a.volo doveva aa.pero che .e.va a.vrebbe ced*to

alle oue tontaztoni p1U oho l'uono• e a lei a1 rtvolae dappr11!1B• Certo JJ1o lo
Oll.fl8VS. •

I L J"ECCAT<l O'liGillALI; £: LA CAlXlTA

D::LL' U ot:O~Il

Se rpent·· oru nstuto piu oho qu!!.

lunttue o.ltra beotta• ::i1 rttiene che in veate di oerpente fosso Sn.ta.na a o:pern_
re per la oeduto. dell ' UbtlnitO.- S1 r t voloe e lla donna. invor:l1andolo. alla dio ab_

bed ionza a a 1!811Cin:re del trutto pro1b1 to
no 4 dol ""le-e

vn preoo dol frutto o no

Ed e"'li ne nnnc10• Tutto
OAI NO=• Sva. partor• calno
portort

o1~

per acqu1stare lo. conoscenza del b.!,
r:nnei~

e no diode anoho <>l ,..r1 to•

era a '")10 oerto 1n preoodonza•

o diooe: Io ho o.oquiota.to un uomo col S1c;nore1 Poi

anoora Abele aun fratcllo I

IL U BJ:>M AfiDI'l'RIOa Dtsoe Dio a Caine; ee tal beno non v1 ea.rB eoa.ltazione?
114 altre ot eo tu 1'1>1 '"'le 11 pooonto c iaoe alla porta, Ora i dooidor1 dipondJI.
no dA te•

LA l!ALEDI ZIOJJ:& 'T'F.OPETUAa

~ 1oee

nio

Caino:Tu aei

~ ladetto

d:1.11o. torra ohe

ha rioovuto 11 oanc;uo d1 tuo fratollo- Cnino teol!:d1cendo:ch1unque m1 trove '
d~~oo:

uocido rfi. lb. Dlo gl1
pi p1U ohe C....1no- Poi
~A R";llln:llat;;;. So

~.;..~,iDc)

chtune1ue _ucotdor~ C:-:llnO oarQ. punito a 1otte do.n.

eube ti("l1al1 o prcrcente• ohc o1 upa.rae sul moua.o-

tuttor" lA tori'S

o piona

di r 1o1d1ol1• op1nt 1 da.llo J"lD a 1nn1

•oe l ll Term 0 cecpro teatro d1 cruerre e dl peroeouz1on1• o d i 1n:;1uat1::1e• aon
·~

uhe o1 r.li'Jbba dtuporat·e Uolla. HBJenzlono• :A.o h.3 inoocno.ta la. via colla rtvo_

laziono• ooocui t a a. viva voce- o QOll 1AtorAd1£'.r1• 00?11- o-r:1ool1• profot1• o
'on alt r l

ne~zt-af'fln..;h~

,..e on zt one ur.tllnt1
~

D

1 'anlm ur.nna ei randa

tta all 'uomo

docn~

di oom1al1o.re

..!l

Uio- La

G d1,-,ando tl.n l ui staa:Jo:

rurr.IGIO!I:;.o !lD.llA r1volnz1on• lla0 1l11ro • <llllle rif'loos1on1 doi anp1ont1 bunn1

'"" ""~" 1 t~M1' 1 e i luoghi

e nn ta.

la Re11t;10no ohe ha d"a uoli elo!!!llnti- cro_

lenza tn lUo• o e.stenz1o.."1.a dill male• J.n 1nt1tUti r.-011 ai o:-ode in D1o o no•aun
,~d~

bo.ata per :tarsi di Ditt uns ol)noooonza oorwlotn.-L'1nf1n1 to :ton entra nel

Li!!!l.ta.to oO!:!prondonio umanooon lo ro11c1on1 aull" te rra tondell\ tutto a 0!.

,J A ;LI·'I<ltn 'I'EtlJlll!;;;.

~u,. roo e

1ar l'uoeo verao

e u1 pf'3G<mta.no in forma.

.)l o-

alabora.t~ c t ~oo: una

e1 tlir:;·l1or1• o nolln fade a.oooluta dl esserc nal voro-

1

.nuhe d1 trova.ral ln

poao~oo o

oon t•ntuto

rolta1oni credono

oebbone o 0 o1a. 1- oost:· ne ...

d1 tutto 11 vero

re ramentc oh1 aogue una. :relicione oa.ppia

UJ

9 tn pooaeAI:o-poooeoso cU quollo.

(litO

>Br to dl ve r i tlo. ollo Dio 1e h:> acoecrnato-Ceboone g li Uol"1n1 o!a.no f1c;U doll 'l!.
.ioo Adan.o pure nnooono e creocm.o di
o e diveroa "lttlt.ud tni o

varie

v~rlo

colore o d1'!"!>9ns1 on1 e form3 :liver_

1ntol11 genze· ~1

a pntorntt' ror :>••Arai com buoni fratell1
o~

si ri&J'I8tta la

volo~tO.

di Dlo•U'loouno eia. to.nto rrosuntuoao

tto o. oorrermere l a volontn d1
t'llontO. Sunre r:a• Chi o1

riot'lr"\no z ll uroni dell'unt_

o por riarotta.rn! ;e dU'ferenze

~ot1one

Dl~

~'-'l

Ct"elt"!'Bl

Teaouno oreda d1 potaro1 op o-rre a. quellrt.

dal male

ors~e

1n "'lo :tmohl! eo n<t

unn reltM tma !'onnlDBnte•Ch1 fa 11 m.lo non orede in "lio

'O!"G'faoci'J.

ne~no

al

oe n1 'J)l"Gd,1.

RAGI 0 ,; E

DOG!~-

Ritenr:o che il dono n-.agt;iore C 118 Dio ha datn all ' uor.1o eia la racione
e - la rivelazione ~ le urima • r re~olar la e u a via eer..za J~erder di viet la e!_
conda ; entrambe al fine di ra'717'1Ungerc la veritS. L • uomo tende ad alterare or;ni coea a eua di8p08izio.• e Tle preeuf>zio
ne e imperfezione- e fL1iece c,.,l trarre errori sia per r;,ezzo della ral iOlJe che
per r:ezzo del dogma""u datto

cuee c e
SUPqErO!

, rif'erendoai ai rer;genti la Irancia nella {ivoluzio.u Fran
la DEA RAGIOi:TE : 11 quei foreennati han decretato l ' .EI:TE
e ciO 'lo letto nella rnia infa.nzia ste tando a cor!l.prende:rla !

stabiliro~ o
11

Se l ' uo!'to faeefle~ eernpre buon usa della rarione non arriverebbe , co
me in effetto arriva , a coneiderare l ' uo:~o il centro del Create - !.a in:me .• eita-

~r~u~:{~~ ;~~~~~~c u:~ac~;rr.! ~:ti~r;a 1 :i;8 ~~i p~~~oi~ ~~~~~~~ie~~:r~~b=~~o~~i

risei!r.a entit8. e nella Terra l ' uor.~o uno dei tanti anirr.ali che lo popolano , eeb
bene di gran lunga il prir.~o di essi come ragionevole-E:,rure l ' uomo presume ch8
tutto 11 Creato eia uer lu i- e che Tiio abbia "Per l ' uo: o una speciale predil!.
zione , senza nve me ale una provaL ' uo,...o·ha la tandenza cg centrica "'.el ritenere e ,...1ud.icare nonostan..
te il prezioeo dono della raf"ione-

e

Anche il dogr.m r1ivino
dall ' uono altera.to per proprio uso e conaQ_
rno secondo che la sua r>Uper"bia vorrebbe e non solo lo interpreta falsarnente ,
rna ne -f'a commercia partie clare secondo la propria convenienza sul mondo L'uomo € devr>to a Dio solo se ricerca la Veri tB.- se r.~ira a Lui per
acouistatme - e perfezionarsi - e. nro ' della Spirito c non .ella materia- d.el
•]ielo e non del MondoAnche la Scienza € materia di ~io - anche la i losof1a - a c"le la So
ciologia - e la Po l itic? , sanarnente e sincerar.ttmte considerate ner il 3K7E
'"'E"~E~L::- 1.a l ' uorno si serve della ra,.,.ione e dei suoi mezzi "Der far il MALE!
Cosi L!lpesso si none la rarione in antar:>onisno colla fede , e dovrebb!.
ro carnr.tinare insieme cor.1.e sorelle i dieee; 11 E' una delle f'acolt8. singolari e i .. comunicabili della
religion e crietiana , il potctr indirizzar e e consolare chiunque 1n quaillivo
glia coligiuntura , a auall!ivoglia tert:ine , ricorra ad eesa 11
11 :t.:a.nzoni haespresso una verit8. in forma parz i ale 1t quindi incom:pleta- Tale facoltB.
di
qualeiAsi religione eincermmente inteea come Dio vuole - Tutta la divina r i
v6 lazDone te:1de a giovare all ' uoi'.!lo c!'te la segue- ad
un male - per ueo di congrega- servirl!ene in modo parziale ! Cade qui a propOei to : 11 ciO che Dio ha
unito , l ' Uomo no l separi! 11 Dio
Padre di t utti gl i uomtm i egual mente l

e

e

e

La via che nena a Dio ~ l ' umi ltB.- cosi solo coll ' um1 lt8. ei puC ine!_

gnare la via di 'Dio! Se 1 nuov i Far isei richiarrano la dignit8. della religion•
per eedere ai primi p6sti devono ammettere lo steeeo modo anche ne i vee chi
Farisei - se non vogliono a loro applicate il rnonito : n perch€ tu oseervi la
nnr'iuzza nell ' occhio del tuo fratello e non badi alla trave nell ' occhio tuo?"

Un I!IB(tglo ha detto: · I.e ooee oeeulte eon 41 nto noetro Slgnore • l e
palto1 eon per 1\01 • por 1 noetr1 fll!li tn por.,atuo • per ooo;;:u1ro htto lo
parole dl quee to Sut"\ 1n••crtamen~o·

tnratti non a ' ~ foelig lono e h.e non t1.bbl::1 le: onae ooeult•· 18 sole eo
oe acoeee1 b111 oolla_1"&c:1on• • ~ ! pale11 • non baatano 1
fUn1 r e lic1one ha 1 J)l'opr1 llar1ao1 · ( 0'1idd3tt1) i l out OOI'p1tO 0!
guidare 1 f'edell aulla rta dell'ineocnl'J..Mnto • eeneel""'&N lo ateeeo • 1 at_
otef'1 qli eto. .1 ...,.riotHI affideU• Poro1b 1 F&r!.oe1 41 tutto lo rol1g1on1
eon~ 1ntrMI1(f8nt1• • dontra:f'i &d 6r-;n1 inn ovazton• one -non i:Ha a.utDrizzn.ta
'«~ 1 i'<tl1t;16M hA 1 l't'OT\1'1 dol!f'..i o ah1a.""' oroo1a OI!Ili opin1ono o fatto oon_
tr'l.rio a l d<'~ rer quell1 l'ere11a deve esaer oo1:1battuta I
I ""~1 ';'lati Bon IO!!Prl gl~ ~toea1 I
~. -"Dosaono 1'"'Far1ee1 uaeidono 1 'eroa1~ uoo1dende gli erettetl Nee
eun oet.aoolo e1 f"'i'apnoni a queeta. epuraz1one eoJ.tUnque ~crudelel • non poeei'
no uc41den a1 ado,erano Pt•oh6 l ' erettco ala uceilo o peraec u1tatol Ia deni
l'rasiono doll'orotio& ~ oonsodor&.ta of)ota d1 ""'ritol D' altra parte 1l 41111
dento ionto 11 nomioo nel llarlso~ e lo od1a • lo 1ng!urie. oltro 1 111'11t1 o l o eepone all'altrui diaprezzo e ta. pur inciuataeente•

;:.. ta. ne lla no.turn della rolic lone ohe el crede in poeeeceo pierto •
unioo d.ell'ineecna.mento Divino d1 O.{"'ire in ta.l c od n- rl£mtre l ll rel1 t 1one e1
a tterrebbo d1votaa.mente •• aa.-pecoe dl er:~eer aolo de poeitarta. d1 una minima
parte dolla P rola di Dio• e oho tutte lo rol1s1sn1 eon partoii.1P1 della Pa
rola 1te eea sec ond.~ l.a Volontb. d~ Dio e in c.rronta. c olla Cue E!~:J"ier.~aI.e rellg1on1 eonalderano 1 d 1Be1dont1 oome eaol'!IUI'l1eat1• • lo eono•
l'!lll la · oari til 't'Orrebbe ohe non tosoe dtaentt•ato 11 r-on1to:" eon 1 11Blat1 ehe
abb180(t11ano dol l!ad tool" f:()lO l a bonta- e nlo l a tolleran::a • e olo l~ carit8
pO!!iiOno rieuparare e rioondurro a.ll'ov!le la l)Caorell.e. r;marrtta• Cd nnoho
11 buon eseryio dirotto n moetra.ro l'eccollenta della relts ione e non giB. la
oua forza e1lllll terra o proounta not C1elol C4el b or-e talvolta la ro11g1one
'I'IBnCS al ouo CQr'IT.4:1to a.llontarltw.do gl1 uoa1rl1 do. Dio•
- Doi hr1Be1 d1 0(;' 1 re11(t1ono

e sta to

detto:

"

OI!III6M'&te

ll&rtante oib ohe vi diranno . m non :ra.to: eeconde l e opere loro. •
" oh1 oi ualtora oa

um111ntor•

" Din vuol m1ser1codia e non oo.or111oio t"

8 fat•
ed nnahe :

1 :V!liDAWlTlR. '11!LLA RELIGIONE
La rel~1J1ono 1"'P111a 1n 1~ la arodonza 1n Il1e-

Neeomut oonoeet ldd.io oor.l8 neeetmo cor.l})rende 1'1nt1n1to• Dt Dio al
,oeeono tntendere alOW'll attr1but1-e gll 1neegnaJMnt1 eleMntari•
011 1noor.na""nt1 d1v1n1 eon POOTULATl a ho la J'll:llE traato,.,.. 1n ASSIOIII
I _pootulat1 dollo. ro11a1ono f'ormno lo. Rl VELAZHNEUolrln1 oub11"'1 eon otat1 gU intorprot1 dollo. R1velaz1ono- Uoa1n1 oa

1ientt oonttnuamenta h&nno etud1ato la hi'Yelasione elaboro.ndone la tnterpreta:
1 one in ogn 1 PBrt!La. relittione ha·lo I!IOt"»po,attraftrao la nrit.O. oouoeciuta o rttenuta
.al.. ,di lndicaM all'uomo la. .,ia della vita• flra al beneeeere urano•

Ch1 r1!1uta ;a rolia1ono opor.no una lueo

o~a-al

•

buio

Neeeunn ha l'JOI!usibllith d1 eeegl1ere 1a sua reltetone•eenza ~rieele d1
lrr&N• Col~a vita 111 na.eoe a; !50ndo e el ricew la reltaione decl1 . avi ..
1l1o b UllO- la rol1{l1ono ~ IIllA -nol ouo :tonda,..r\tou•a l'uoao non pu~
•ieevere tutta l.a. ver1t8 1 'l'ler~iO aulla terra le rel1ttion1 eon molte • d1yeree•

'"''1\ltto l'ordine coamioo e · ro.tto d1 r.nn11'eetazion1 dinree 1n arr"onia
'i'a di loro- c •• ~ la vita- • la · morto: 1• eoeo · (Tl"and1 • lo 1n:t1n1ta...nto pie
tc1e- · 11 etelo etellato • • 1 onrpi ohe lo opclano• un ooro e le voo1 eingile·
oolori o . un quadro- un pGema.! lo parol~ • 11 letter• oho l• oaptimono•
Rem 08111~0 una reli~ione 1Up81"10rl ad

un'altra n 6 a tutte le altre•

Ogni uor.to eredo _lA eua rol1a1one euperiore

G

tutte le altret

Clti erode in buona tode la au& roliglone wra • pertotta non ha oho
••c:uirla a 1"1ne d1 bone per la Ul!Brlitil 1ntera-d1moetrGndo la aua fode eo1 fat•
~ 11 hrotO b ato.to dotta: •non ehtlln ou~ m1 tl lc ! : ' Gtcn ore , Oicnore' antrorU nol
ror.no doi C1ol1: ma ohi :ala ~olonU. dol Padro mio oho ~ noi Ciol11"
Chi :ta 11 malo o 1)enoa di far 11 mlo "'ll1 uom1n1
Ln.

pronrta

relt~one

~r

trnafctl'IDil quoeta in om;etto di o6!l'll!1llro1o

1o anz1ah~ a1 Cielo• o non ~ :todelo alla ver1tl1 di Dto-

11 -mntagaio dol

e guarda a.l Jt:on.

o

Chi eoalta la propria rol1c1ono r r aU 1noor.no.mont1 cho gl1 ~oill.
••ro-·m ah1 don1crra lo rtl1t;1oll1 altrui
in ~mlo. fodo• D1ocuto di oooa oho
lotl oonoeao Oah fino preoonootto•O trova nella t'edo altru1 11 zmle anoho dOYtl 0
Ll befle•I l oredontl non at d1ataoeh1 ma.i dal preeetto: "non tar aal1 altl"1 otO

ahe non yonoat1 foe•• fe.tto a tel"

I.e r.nnitestazt.on1 re11a1ooe ...

La rlli'g1&no o1 IIW\lruta 1nt1..,.JMnte 1n mGdo opontanoo o ••oond• dotorminat1 Ntndi : o ootorn""'!ntt 1n r~,.,. prhata o oollttth'a•

.. Int1J!&JMnte ~ 1a J!lllditazlane• la eonteeeione • la penttenza.• Atetna
l!llntt oon6 1 r1u· t 1 oogn1 della t'odt t la t'rtquanza dtllt Ch1oot•prtgando in •••• ae• la tormul'l preoarl ?I•
Per"la oonee!"T3.z1~"~n• tntatta dolls. r•&lelofte ln ~r"'-ll 1 1"ee tazton1 pre•
eer1 tte eon buone• eebbene non eempre neeeeearie• L' uo'li.O ha eempre in 1~ tanto
da coneer?are la eua nlit;iGne · anc!W in oond.1!1oni mano propizte alle ranife
etaz1on1 eu .:lde tte• In ogn ~ oa•o l'u~mo ha eeao lA ooao1enza di

ae

Lt lllBll1t'oataz1on1 rtl1t!1oa•

-

om ut111 at aalvano 1 pr1no1p1 fonda

monto.U - ma d1 vontano oomulioi t'&Mial1 tb. •• "otroccono ilallo. oooto.naa pur ri
epettandone la. torma• ap.eao l'~omo agteee oa. ... ee la fol"JJA foe•! tutto •
In centrale lo rol1c:1oni attribuiooollo a1 malo oamp1uto oontro c l1
inee!;Jto.Mntt della. te d• la eYentun linGolllri o oollett1Ye l!IBili•Non rientra
nella poeaibilltU. tao.na a.ooerta:tai t:tuale rel&zioni oona f'ra o10 ohe l'uo110
f'a d1 nale • qUnnto l ' uomo s in("olo "e 1 popoll i"tce?ono di m.:lle degl i eYenti•
Int'atti ~ otato dotto : • tutte 1t •••• a,.,.ncaflo oim1cl1anto..-ntt "' tutti:un
r.wdeatmo eventn capita. nl gi1l1to e all ' empio: a l buono • puro • o.ll '1mmondo;
a ohi U ea.orU'iea. • o. ehi bon eMrltiea , quale 6 11 buono tale h 11 peeea•
tGre ;t41 oh1 f91uro • tal chi teoe dig~urarel"
Do. quuta t!'tdtnaa 1• -rdigioni eperano d1 oomp ioro opero di tOr
reztone • mi «lioroown'lto d.ell ' uomo-~.'lde ·1 1 tine 0 bllono- ma tl ra.pporto f raoolf\Q d mleeeere- bontb. • beneoeere non a1 pu~ promr•-• melti am gliee-.n
t1 di1"0atro.nti la dubliitzza dtl 1ll'1nOipio• Chi non fa 11 ""'lt ptr timort doJ..
lA pena ttndt !1.11* ipoer'isia II nttril'luieot a Dio eontimont1 uuani• ondt tapJ!.
Tolge l'il'!ll)lrativo: " faaei&l'!IO 1 ' uomo n llo!lt-..a t =-r.1ne e aeeondo la. .[l oetra
enfl'lir,llanza I" tn queeto , evid.enteeente tna.oee t tabil•,· dow to all ' uomo; • Fa!..
oio Dio a mia il!li!IB{lino t ettondo la m1a somigUo.naa•

Le netand.ezze oompiute dall ' uor.;$ in nome at J to eontro sli tneeanD.
Mnti diTini ••• oone•cu•!JZB di t'anationo rtl1111ooo oon tutto t6ndato aulla
ouddotta dtfnrraz1~tf <lolla Parola Sivina• Son t'iglie ddla iPJ{eorioia t dol
la malvattitb. di nn1mol

• ,L'eeerc1z1o dell a. rel1~1one ee 1!11ro. a.lle apparenza ha •rttato la
inyetti"m: •Gua.i a VGi , Soribi e iB-r1ee1 1poer1t1 ch oaorrota nare • tera
,.r far un .. J)roee lito e fa.tto che ota lo rend.ete figlio dell•tnt'erno 11 doppio
d1 TOil" Pote h/t la OptOiO dtCli Joribt e dti :i'at'ioti ipocri t1 non a epori ta
~a1 r.tondo o ogn 1 rtl1ciono """" 1 propri - i nuov1 J'arietilf
So i pootulati d1 ogni rtligiont eon otnbili • ina1li0Tib111 , nlln
•1 I' •a dir lo etoeao dt c U nolgi,.nti dttermino.ti dni Bap1tnti oht hanno

~~c~0:!:1.,:d! ;~t~.. P',..!,.:~!~i!!.~ :~~;~•.~~~\!~i~~:~~·:;:,.• .::!~~1!:
oia• oi vodo!IO d1 tanto 1n tMto OOr'(ltrt t>rtottti ohe nbo1haono altri prtO!.
donti II dtplo~o.ro fo.t ti paeoati cho t'urono dtto,.,inati dalla rtli(liono•Ogni
relt a ione ha· la aua parte ')1T1na e Quella umna•la baae • l'adatt&!lltnto a i
tempi • o.1 luo,...h1- Nondtt"eno la prudenza deTee~ eaeer seapre tenuta preeente
o.d ognl s.nohe ainiM innoYaz tone eenza ledere 1 fonda•ntt•

!5-,

lL B:l!E B IL MALE

L'uomo ha l.a. eoeeiensadel BlME • del VALE*

niapetto a ohl t a. obit

'~ nn

11

~nl•

poeetede l'uoro 11 ter- ine di r1t'er1mento J:')er aonoeoere 11 bene e
in Ti& aeaoluto.-

11 piU delle yolte 11 temS.ne 0 ae eteaeol • ap.leo l'uoma anohe a
Dio a. tr1bulaee oome bene • male 11 r1ter1rento
- all'uom•
.

.

~ Queeto

8

l"! Vidlntl ll"l"Orl•

•,Am 11 proa11r.10 tUO OOJU te 1t1110 ~·~ CJt.

ea l !!'IJHIBiibile- aliena dalla natura umna•

tolta~ --; 1 e~~~~~! ~ ~1: ;.~~·~i •:,~o a!::o!!!!,!~~!r:~id~:~:h!t~!t~!~o

all"uemo 1n II*JlO,_. 0 a lui 1n part1oelarol 11\> lle1 1nger18ol!le u ·tlno d1 Die o
lo attribu1Bl~C a noi eenm aertezztl. ale~ • _con ttolte prove c~mtrarie•

31 dtoe volgartltlnte: "non ei muoye f'o£;11a che D1o non Tl!tg11o.l• 010 b
veri tit oerta eotto un Aapetto oupryr1or6 r:a non ooae 1 'uomn 1'1ntcnde- L'uomo
1ntondo D16 •one l'uem si ~ orente D1o a sua( Gell'uemo ) "i - a1no • oomialt&!!.
zai • Va l 'uomo ~on 1~t!nde Di~ ee non co• gli uoa1n1 YG(tliono che eta•
• Beato l'uomo ohe non ~ ll oo.r:rr.t1na.to nel co ne1gl1o decl1 •mrl. a non s1
~ f~rmt\tn nella via doi podoateri e non oi ~ o.eoise nella atdia doali eohor_
n1torif anzi 11 cui dilot-te ~nella Legge dol Si(lne,.. o modi ta in·oasa 11hr_
no 1 nottet• · Ci dl'! duce : 11 bene ato. ne l atudiare 1a· Lacrce - conoaeen 1&
vo len ~ di Di o ed oaoguirlal
I1 male nol ouo oontrariol
l!a pub l'uomo con
1a aua poahe zza intender l'1nf1n i ~o ohe 9 Diot L'Aoeoluto?
~S~:n•ebbe

ntttno r1fer 1l"lllnto del bene · e del m l• 11 proaeimo- ~ 11 o.ltril
r.m~ca di a.aao luto•Q.tL.'lr!l ti eono gll ALTRI? qunnti 1

l'o. l'uno • l'altro temine
PllOSGil!l? •

Giam umni per Yivero da umani • o<>ciali t><>r vivoro 1n o<>cieth•poroio
altruistioalllnto e non ogoistioBrlOnto• Ritoriao o dunquo a '"ll altri aia 1l but
oho 11 mlo per !>~tlonro 11 primi o stuc~iro il eeoondo•
Procietutdo: C vera bene quol ahe a1 ra. oon noatro 'D8raondle eaar1f1o1o

• eon qualdhe noetra. rinunoitl. eonza noersun oorriopotttvo a noatre taYore• nea_

mono por a<>ddistaz1eno d1 un dooidorie• por un rlngrazi"""nto•por la
blioa di bueni· t><>r la opers.nza di un premia anohe tutur,_
Cib . ehe ledo

ali

r ....

o.l tri ~ malo•ohe d!vo a vi tarsi anohe " nentre

pu)l.

dann,_.

:.lolo ohi U ao ttane dal malo ~ buene• Chi prat1oa 1l malo anoho una · ae
la telta• o ohi le p4noa di taro• o lo <>llu"11ra ad altri b ,.,1-waciol Conte buonoazioni nen ool!lponoane una e11Uta •
Chi " ta 11 malo anoho una aela volta ~ in iotato d1oporato? II> rel1c1.2.
no insor,na : rioollosti in to di Avor t<>tte 11 "•1•· di volar como li pub rimo
dia,.. al l!lal :ratto•Contooo<> a Die 11 tuo ptotonde potil monto il o oentida 1n Illi oM aole pub redi111rti dal mal:!'att,_ !len e'b altra Yia oioura o oemplotal

LA RELIGICllll

m_,w

PASTOR! E PESCATORI

IGNORAUTJJ=

Fu detto: " veni te dtetro a

!lle:,

e vi tarO peaaatori d •uomtni •

P";SCATOOE • C chi a"n subdol1 mttzz1 trae a a~ 1 peec1 dall 1 acqua. per prG}'Jjh

vantl!o(tgiol
Pu detto anohe: • Io oono 11 buon paatortJ • ed rm.ehe
o pa.eo1 le mie

P ··S'l'ORE • l3

oh1

met~a

pee~r~

I•

in per1oolo ln propria vita per sa.lvare le eue peocr.

CC!lS'EGtlENZ.E;f 11 Pnetore ceroa. la. paeorB emarrito. per ricondurla all'ovlla•

Il Pescatore la. ripudin oome perduta per semp:re:

o

" Chi non
con n61 b o&ntro d1 n61" (11 l"'Boatorel)
n C)_l1 n~n 9- Cl'\ntro di no1 ~eon noin ~' 11 paotnre'
a llon poteto eorvt.ro

li.

Dio ed a !"a!Z.Gna"

Il ~'lstora serve a D1~- 11 pee~atoN~ n. Uarnm.onal

" Non ohiunque mi dtee:~stanaro; Sianore. entrem nel r•cno de1
Cieli; a~ · cbi to. 1a vol<>nllll dn Padre mio one ~ noi cteu•
i!nrn·:~t~i: 1 d1rl>. :rortOl Signore , Gignorol 11 paotoro :raril la TJl.
•date -n Cesare quel oh'~ d1 Ce8at"e e a Dio qual oh'O di Dioi"~I l
Po.et~re guard.a. a Dto- !l P_"t!loat f)re a. Ceea?e ceroandone 1 tavort
IAt Rnigl.oni hllnno paotori e pooo.a.tori : ooguito 1 PnotoritguardatoTi dai P.!!.
seatoUI

moe n Paa..,re: 01~ one l'uomo ea b dono di Di&l
~;u:: ~~~ ~a~pionto por 11 pMo aho oa- IJ ignoranto per _11

mol

Dio-M do.ta la SUa. gratia e la sua Ga.ptcnza a tutti (':li uominil
SGlo gli Ul!il1 oo.prBnna intender! Dial

Dice n·Pl!Ooatoro: Cib ebo l'Uorno oa ~dono di Dio • che l'na
f'atto eonooeero " noi• aa Lui elotti 6 del<ll!llti- 011 umiH Toll_
gano a noi • ee vog liono conoeaere Dio•Solo noi ~a.ppiaJ'I.\0 tuttol
11 Pastore · ringrazili llio de i doni one gli ba dato • ea oho in eb
non poaeotio edter oontenut1 tutti 1 beni delle Oue grazie- 11 Per:uw.tore deni~a e dieprezza eli altri .. o prec~nizze. loro
tutte le aventure future anche per la. eternitb.•

LA RELIGIQ!!E 1)1 1JI! IGNORAliTE=

COMPORTA11ll21TO DEL RELIGIOSO-

come·
et~o ·~=~~:t;u:~:!:rL~~~z! 1-D~:.;:n:•!!:g!:~~a!!:~! t::~.~t1air~~~~~·=ieiatono Tatie relig ion! a diverlel pe'foeh8·e •ome eiano variamente di:t'tuae aul
la

t e rra: Chi pr!a~ d.i aaperlo

e uno

at?lto-

-

· cool> l otolto ohi oambia la telic ioDO oreditata d"f!l1 Avi- Spe""o vi ~
indotto~da rag16n1 uma.ne • del Jb:)ndo""O per Bf'uggire un per1eolo hm•di&to
o
futuro o t el'I'IU.to· ad a.nehe per aottrarsi ai precetti r e l1g1oe1 i nte ai come one
ri 1ndea1derab111•
-

e

Chi eredita dal padre la via dell'ateiamofiglio di uno atolto .. ahi
ai a:onduee da e8 in reliim.e di miecredetiza ae non avrO. modo di ricrederai avr8.
perdu to un gr~ rie aiuto nella vita..

vo lontaria~~te

L'u6m& ei a.!:t4tiaa a coneervare le rioehezze terrene per 1 :t'igli- tan
to piO. l'uomo de"H eonaervare aui 1"1gl1 l a maeeima. riolhtzza ohe
l'ineer.ni
men to della vita-

e

Chi me tte la diee ordia nella 1"araig l1a elirit1nando da.lla vita 1"&T"'igliare
le preti ehe coi r e lat1vi "1"ondamenti della propria relig ion• dannegg ia il pr•mi · e pill solido nuCleo aociale ohe tend• al bene di tutti .. Per l a 1 oneeri'!!,
ziOne de lla r e ligion• d¥ e ll Avi fi.on ei "tlada nell'errore ma.eaimo del matriilo_
mio · m1atol Dal matrimonio miato veng ono d1 regola. f'igl1 poco eolleo1ti del
le f'ondamenta.li verit8. quando non ven e ono f'i g li "del tutto 1nd1f'f'erenti o
glio eeherni tori- Son"pooh1 1 gen t tori ohe aanno 1ndir1zza.rt 1 f'1gl1 eulla.
via del bene con eolo eueeidio di una morale iuP' riore a lla re lig ion• eteaea,
dat6 cht eeietalln gentrale 1 :f'igli dtl matrimbnio 1'111eto eon a moral!- ma ten.
dono in futuro a r ieal~re al l a religion• di ~o dti coniugi da c ui eon nati ..

peS:

. I l miglior modo d.i eec:uire W1a rtligione 6 di · agirt bene .. eervendo d.i
eeempio - evittr B. coal ma.ggiori pericoli che abiurando la p ropria r e lig ione
col fine di evi tar e i pea t della buona regola- Chi 8 f'edele a lla propria reli
g ione eaf'B. dai eaggi r e putato "f'ede l e in ogn1 Campo- chi 6 in:t'edele a Dio 1 S"i
p rogenitor! earS. 1n:t'edele i n ocrn ~ ma.n~fee tazione della vita. Ogn i lrldente diea i:t'i. cuor ello: Sia. ringraziato 11 Nome di Dio ohe mi
ha dato f)rez16eo ineegnamento e e6ndotta di 'Vita• Sia. lodat('l Iddio per a ve re

Jato ad ognuno e e ualunte preztoe& don o di vi ta- Cos i. Di o ha dato ad ogni uomo
la via e la vita- 1 la. paae nel _mondo•
Fu
e vle etelle
moria i 11
della bon~
to a l cre to

detto: " (1u .ndo "'vedo 1 tuo i oieli , opera da l le tue d ita, la!l luna
che tu "h41 diepoete , dico: "Chi ooea 6 l'uorao che Tu n e abb1a· ma
tigliuolo de ll'uomo·ohe tu n• abb ia cura?" rlteonoec imento pienodivina per l' Uomol betinizione · della piocoloz za de ll'uomo riepet_
e qu indi ma.ggioiTtont• a l Cr~ato ref

I l eredente e ia umileteia grato!

'l'horil.d Ado nhi 7eJdaQ. .. n~Joh l vo.t ni:Lfeahl
tl T'J.~rO. 11 1"'1 ~,.. rtotta.- r t st or" I' 'lni"D.I

1 . . .11.i.o"·d .don. 1 loC:'aa .... ~e r ')tze~ih" bn - er-etz !.:tor-ttl n1-b8t o.vad i 111
lo oono 11 31cnore t uo Dto c he ti f ece us oi re dal la t erra d 1 ..ci t _
to , d~ll.:. Ja:ao. de 1 cerv1-

.;ol nriro CO!Jal\1o.-3rt'l Die ai ri ve l c.- e oi a.ff'enn• • cl "'icordo de1
la ":ua nt\.:. rAc,.nt~ a.z1one 1r;_fll1c1taaente c t rntfice. che t 1 tt.o ct(l chec t rl'""\wrC.a d.i'""l'lflo t.a. !...ut,.
ln o ltre nionte (; pilJ. rr-azioGO per l'U.OtJO de l la Li ber tO.•

2• L0 ij 6 lehA

:1~1'11

r-r

leh.~' !'lee: vec?ll to nan'
-et~
nltt,;'· '!.d V<l- aohQr b·l.!,.:-111.
volO taovJVa * o 1 :U1oh l Adonitt

o..!H,rin kl rP--r.:·1 .. r;. tao.ct

:-thh· 1\~-ohr. !..r, r·i ... 'tl -,::•r-.:1!~0,.. tn- n
t Uhad la &:retz • !:.0 t ishtahavl la.Un
:lohl1H!I ~l &n:, .
T'o~~Cd. :1vCn nvC~
.-.1
bel n lo:Jnnf":t\1 • veon6 hCood la.'ilAfin

~1 t

bi)J'l l ft , 'll ohil leal~iu ve81 r l
leoo.vO..i t:lu 1n• er.: .. :.tzvodU.i• ovrai n.ltr1 !'111 n1 rrtf) e"''J~o .. t o- non fn.rti ocnltu.ra n.l ouna. nO irs.
l"'t.li.gino nlounfl d1. c oon cno oia. in ~t e lo di ~.,...,["a , n., ·l.n terra d l sot- .
t.-, • ,, '· rJt•lY~ r-.~"'u" r:t uot1."' ~11~ te .... l"a ·.,. r..,n t1 l'l~notrn.r ad ~one e iion
ft 'M' servi r l e ; ~rch 1~ o,.,rn 11 trn~.,.."~ nt. n t uo . Di o r,eloco cho v1u1t o l a
lrl'\r.

1• 'l"\'l. 1 "'"i
nrrrrr!.'l. 1 !1:'"'11 fino nll o. t"J""':tl e a.llrt qua,.tn "'ne
di c olol"O c:1o ...,.1 odt a.no - r; uoo be!licni ttl por u1ll e c·1rwru.ti

1niqt11tJ\ ,

rnz1 ono

r.tm i

vo-or.~

cnlo,.o cl-e r:i :l.mlno

8

oooervon o 1 rt1e1

o o~m

a.nentll

ldfti<:'l ....=. On!''H':JC"!.'"" c..,e 110 i! !Jn1c e--o u T•.t~t 01)10 IJ-petta. 11 outto • pol
o·1t• erl1 h'l cnc.to 11 !'lon d.n e 1.0 fl'""ven:u\ c on lo ,1 oooo,ldo la Juo. volont! -

,..

1i.

i'!"1'1tlt·-.t~111, ·lnt!i"lmlf't .:J.--11 t.~f)"'!iU! dl 1~lt.,Y.Id+"~~tle 1\l>Ju•·i.J o,..., .. .,.,ionzn~d u
tt1lt~l- "' non ~rbl trnr ia.,.ac.mto· &~nRndn 1 'pn!IO che 1 traor;reoo orl fonn o il -

"!')""Opr1o 't.1. l ,., a eO

tt

at sucaeLJoori :fino ulla quJt.rta t;enerazi\me- e a.l t$"111'10

oto so 11 l ' intendere e 11 pro.tioar l e loccr1 div ine 1! un --en.,f'1c1o ~rT'Iotuo
por aU o 'Xlr 1 TJ-~Jt~-!'..1'.1' Ct":lW'e r-e-,,., o ~la'lb11 1 tll 1\0fJUrw~e l'uor'lo con qunl
Ch& cua tZ.ao~t"08GiOne!Ouanto 6 t:rnnde 11 ma l e Che 4eterroin!ll
D1o 1u r i volnt o 1 Ju?i p!'-3C~tti rlirJtt~...-el'l:tfl n """'-1iailtt! 1. .uo1 Tlrt)feti e hn
da o al l 1 uomo 1ntellicrenza e con.3ro~nz.:"!.• o la conv\V'!'nZ'J.. & l.J -,a.asi • 1!1
dottnr i It di o::mt! c.'",e l ' uorto non ol ota11cher~ mJi di otudiare ran· aoeu1
atn.r luoe e nr'lrr"f3 d.i \Yita. c ,.~..,evera.,..e 11 .. r~no dnll ' O{l:lio• e dnll e zlzz~
nlr• e ncnu t otnr lc <!1 vtr:e Veri t-&• T'IO"'" osoorvnrl e-c nn 1r"1'10ntn benefic 1o per o'
e rt!r 1 1 "Onr'IO 1.n cu:t vive•

3.: LC ttac' ~d :::t.Ca AdoM- 1 i:loihu la!lhAV - chi 10 J :nflke Adtt U.i
1 ooi,_ Cd ohilfnb

l ool'intr-

ro·..-.e dt nt~ tt:"' ir1V '11C"- "'ITC1occ·,i\ 1-::din no
c~ntc c"l "'Vrf. u.£iate 11 'ufl e-r., 11'\v-t>.nn•

non

ua'\~ 11

P.d uohCr

r:ltcrrb. inng,

~.., ~ tn·:r--co""t~ c!er,ll u~.--1n1 tli connr-cere pl..,n:l.r. .ente
1~:
' diffuoa.
ne U ' unno 1'1. tendenz-:. ,;1 f"'ll'" uc o ael n"M di ::lin per 11 v'llltrl.r;a1n proprio

o -leltn T'lt"nT'Iri'l.

,..,~_.,..t.,

.. t'k.,C'"·o

o~n+.-.,

le le("Jli divine- ..;10 Ct'lr.dune

to.,vol t~

l ' uoroto a nernre nto v..,lend... ne"" o.ra 1~ fll.loa 1· rmctne di in qualo c i u.u.
"1n1 11. 'r't'"'!!!Oent!'\nn-nnde ~nche cnlor., ohe dovrebb~ro portnr l ' uor.o a .Jto

na l o

-"~ l lnnt'lnBno

ea

dl)finitlv·...nnte-

jOn a• ohn.bbB.a l ok~ddoanOJ t•8o•--_od ia.nill ta.havt;d voao l. d:? lfol
rMla.htlh-.~-- v~jOtt ".• ohevtl .Jh'lbbhd
1-'Adonhi .lo~La- lo taas~ k.., l ~o
lahb. , o.tt.U , u- vinh?.t. , u.• vitt~l'la , a.vdehh va• aJ'IBdehr.\ u• vee te_lil • vo• r,hero~-.J~
aahO,.. bialt!lre~a.- 1 ahOo•1ec1 i'l .in noll 1d o 0.1 Cd n- oha~1a ve• Od !l• B.r etz
•ad a1hn ve 'I ko l ~oh~r b11 - Vo1anah bn1 bil o.- sllov11 tll ken bomh A11Jllili1
d 1~.. f'.•oha.b'-a.d • nika.ddeahlu l
4=- ZahOr

r~~o~: ~~;~~~~ ~1 ~~~~i!or;~o:r,~t~f:!~~!~· pe~\i 1 ~~o;;v~~: ~:~!'On

fa ...o naoeuna "P'r'l , tu, e tut"' 'ftrr11o e ln tun flr,lla , 11 t !.., oervn e lo.
tun sern; 11 tuo beotia!9e " n. 11 foreoti ero che 0 dentro l a tue portePr.lo"'r. in se t .,...t. on1l f"oce lddlo 11 Cieltt e 1'"' '~"., nn.; 11 unre e '!Uant,., ·
tn eaot•o ,.-1 !",or. n1l toml) o·'tt!.u~"~i flOret h:t tene dotto 11din 11 ··i orno
! o.JJ.Uat..., ~ :n h·c~. or...ntifio~to!
( el, uue 1c. pa.r.,lc. ..iil'l\.ll.a.d o tra :noe
-,ro!i'J(j "lnuhe 11 1/:'J.lor~ di "r~ OC(\ 11 • )

u

•'lbh'\t(l" lettera.l•"ente ,

;.;Ot _

..,o:po d~flnitn 11 ""'it:' Pnn o 1 .,~Jrtl .,.aT"nort1 ooll'unno :J'11 .... 110. :"\
du•...,nt.., 1'.4 liJ•' ~Q ;,;
:::Jti.f'eot I. r'l.rtic"'' lar~ nt~ f\ t~ro ' dall 'ao ~ uull :1. tfi-;::
,.a i r 1neu_~l') 1. ::.Jl il rl"l..,'lO cot.ti. male; nn,.c·1\ in o.1e1 --1 -:) Mo l ' an .., ~n!.Ott. 'J')·J·o:tro o.
-1 ()- ""~··..,o.'lro d·!ll• U"'ntinu'l fo;lt.icu- :..1 li;.clro ~ ro·· .. t
i nt.ereual -,..•tn~-Ali - !"l"·i n"1.1'1.r'l n .. t
T'W'!CI')• o ir!tO~"rO rlporli • uac1 !l
ri nrender lena -.1'1 .. lo futuro rnt1oh11..
1 o:tUato ViJII 1. eoaare :U!\!· • u·'l
fr.,no n llu !1.Vuriz1a 0 a.lla Oup1t1 i..,.1a. ')8 • CO!W) clov'eaoore- q•)el ~·lC\:":1" (!
dedioo.tn a.ll11 crra.titudino vo,.."Jo ill o o a. rieupiro 11 c,Jo >J di c:1~1-·....
ln t."ll :o:odo '!Jt"t ohe :1.-a tutto lo .. ~uo o,.IJa.turo rro~tr1. n$lla. .~u:l
" i ao rioo!'"di rl un part1oo l 3re artoro por l ' uoao ..

5•

Knbb~c!ld avlha
~dl)nO.i _;lol:h:l

ve• d i 'trChn ler-Uan JaarihUn jau~t. al ·-Ad.2"': a;;h:·::nodUn la.hl
l')nora. tuo padre e t\Ul • ad~e UOCi ooohh 1 tuoi ("ior.. i s1a,o pr~1W1(pt1
r;ulln. t"lrrc che !1 tH..-,, ..,ro tuo ...,i"' t1 &.-

.'l ~1C\ ooni 11 :f"irlt.o devo :.1i (!(mlto1·1 la v1t1. e
Tlrina atsiatonzn o rli clevo quind 1 perpatua r;rati tud:..ne e ~ oro- rn
m ::srto norlo 1 .:;on! to-ri oon 1 nn.turnll ra""''l"'t'ooontanti di J~o in ter!"a
d.'lVB.'1 t1 o.1 f1c;l1-o 1!. sovve•1cmr. colla l.C')rl) eopo-r11Jnza. ll c.,!l!lB.JOn:!~ crm_
i..l"' O ~11 iTtpulo1 l!oll~ p.'lSD1on\ e dolln. praoun:Uono•
1 r1 "'Otto or lna_
~.n fli fi rtli VOt"un 1 (;-'ln! tori 0 11 fon1.o.r.wnt!"' do l pr1'1"':0 nuuloo BOCi"J.lo in
torra .. 1a. .....a_, l.,.lin- o q'.J!nl}i 11 orr-11. ~ltrn nucleo ooo1alo 00'1. o 71 o l'uomo
viva voi puesi , nollo otato nol mon1ola -ri all1ot1o al. l:onitori ~ 11
onri· o DO"':nn ~ Jln cndenzo. o.llo. '"'i.· o111ono veroo la sociot.u dt· ~u:'lnti
hJ'I oreduto d1 ti'Jttraroi,'lll'!i.,ao o·.o l~.4l.lnci.et.~ utu"o. .t'.l.-d:')lci.rlo 0"'1l ' annr-~ llsl ;.l·1t.,··l,i
-,nu "1~"~!1 oe,~l~O ,..iuot,., n1 c1ttad1n1 n ni ouddit1",1f'IBtn 'J'rreco tto 1no1tre 1 on~ a1 rouitori 11 oCVtt!'" t,~,v-re 110:1 :;,!pr-!l
f~l·~·lit"'' cl01.1-;. ~-luO'\Z'll"'or\..,_ "'1 I"'IJ:'\]1) •\'"IY,••o Ot)vento 1
'<Jn"i.tori ""ZlllOl."lt\.,..., t:
1noa"'l!c 1 tt o rer debnlezz'\•

c,!'le l'uonn devo tuttn
lr~

= rlJ t1rt ah

rm ucc1 et"GI

... on quoot('l tutti eli ctati OITI 1nv1ta.t1 au vlittinurQ lu. p6hlil. '-1 11.orte d'l~
l,_.,r.., co11c\- c r m t"TJ-O pl)roh' ceontno 1" ,.uerro fra i '"'Opoli ... ,.,utt1 c,l1
unnini devono ar..."l.-ru1 e 010. niU od1l\T.JL a oop ru.fi'a.rot , i>O'"C'1~ ir!.o 'ldi"J 14!.
lit1 n no:::mnn puO/ t:3Jl~r& dow lo lit1 v"!lm~ ~ fi .iro- ;ool IJ.dio ,_r-n 1 P,_
noli e provode o.lln lor(' pa.ce- Jnd1oanclo la v1n per prooaccia.roeln•

?• ll on ool'lf"-"3t.tl1ro rldulterto n

Lo t1n0.f' I

tuooto pr0oetto v 1r3 rJ. :Jf:F''t>nro -puro o 1nj,o.tto l'Ol:"<Uno fn.:1 :11'11-6 , nul 1di
la pnoc do!10ot 1c'1- lnl')ltr-e c~l viotn.rc l'inconttnonzn o1 ,r,.,vvede a.nche ~1
111 o~lute dortli unrm1 - O"'~T'...,r-,o1 01'\loro c ., no 1 h:_.nqo Jt 1 "'tl!li ;li•l '>l"t> lt"i.in

8-.

l,t,

t1t')'l0V

,;nlv-~-u~r1~d"'

T ll r"ln

ru~..,ro-

1· nrrnrtet~· o 1 'hano 11r 1v"t' o Q'JO tli -~mb01 ioi il .,:.•oov tto
n~mrv>~ile ntln tr."lnnuillith (!t'tne-raltt • 0 'l.iut"l l'on~Stt:' procedere nnlle artl
.. nA1 O(\I"Jll81"Ci e nelle professlon1-

9• U, taane l oroahh ild ohhkot Non tar faloa toat1aon1nnza al tuo o1•1lol
I n '!')1\.t atsJ»io atg tftoa ttt b t•esaltaztone dellA verttlt. in cant oartpo• an
o hot fuor1. d1. QUC'JllO f"iUdl~ ia.l'i('l •

01 OI!T'OQ i l t!"iOI'\fO della bUO!lll fe d o -

oooi utile e neceooario. per 11 oonYivere col conoooenti•
t Bhrod e ot>ed ro 0!111, vo- av ; , v _·ad~,
vo- ohorO , va•hal"lorO vehol·a,·hOr l ere ehat
l rtn oonouptre l a caoa del tuo proosit~o•non conountre lo. ftofl,te dDl
tu o '()l"O~o1.....,; ne 11 o'· " oervo, n C l a oua '->8TVO.j nh 11 su o bue , n6

10• U, t a!uol>d bod rocha I ¥lflb

11 DUO a ainO t ne o.lcuna. CODB Ohe OiB del tUO prOODifl'l O f

C:.u oo t n necoa to dl deo1de r1o setllbra 11 p1Q innocen t e ma nrm ~ varo: perchQ
di ocnl trosc roootone • Im.l d'la i dert o n ec1
lo. ooncuptaoonza 0 11 ger
la. paoaione• e do.lla pa,CJa i one 11 delttto- • ques t a sta pe r 1 prlva.t1 o1o. pe r 1 p opolt• e oolo oecervando queoto p r ecetto c i n"o fuori da.l p~ rt
oolo d1 oomMttere tutti g l1 altr1•
Sol"' trlleoorsi quooi 4000 ann1 d&l g lomo i n c ui l !l. "·Tt'lo e e l a r l ~
la.zlone d lvina tuonarono dal Sinal om questa oout1tuei4neohe oegna t.neterno 11 oodioe re~ola.tore dsb ll uoanl tn oc;nl campo•
Tuttora le centl oi odla.no e le guorre son viva e viva. 0 la a innc
c1tl d l ~orre anohe piU f'eroc1 dol m ooatoL ' ocois" o deg l l UO!'l lni ;. lnnat n ln loro nonocta.nte e ll inoecrna.!IB!!.
ti delle souole e delle Helir1on1J~ntre sl va.nta la a.ttua.le clviltB. ln ouo.*to l o. ol gj utllon nelle
1\'J'fl81"8nze e no l "'r'"i&Pltn tt te-rrcnl . a lar (') appena uvo iti f ut:'lrl d'l ~1. u,
no credenze aoOoupo.c:na te do. at t i nefandi e beoti .,l i • e oi -.· .nuene unO
e t a.tn ·H t f)n 71one 9Ul n ord o d" ttn de lla. guort'a ft'G d'1 B an ti anera (\1 una
,..ue rra. distruttrloeV!!dO con p t noe rc.t vn tonta.tivo in oenoo OJ'I"'Ooto • bonedlco c n1 lo
ora tion p£"eg andn Oio cho guldi 1 rosponoabili in buona 1"ede•ve,..so la. bUJ!.
na. ne ta- ~~ c 'b "lnot'tl"B qualouno che si !"'loria delle vi ttC'Irle roman•- e
dollo lorf'l oppreoa1on1 e oopratf'az1on1 e crudeltO. e vtolenze• e :furt1 e
bea t i a lltb. -rur dloend~ c"le oec u1al!l0 11 t~ino.l•e 11 auo 1n ua,~a~ntol

I L POPOX.O ;;;LETTO •

Enzo Diar-1 - quand,., era. D1rettore dell 'EPOCA ebbe a dire ad una ctov1ne let
trtoe ohe at orn eorreton. oontrariamente• • non c•e un popolo eletto t• 4I
condo coal un verita. ooatanziale ell p ~a bulla forma.la•
In ef"'etto oenuno puO esaore del Po-olo Elett~ da Dto . o"lo s1 0 ecproaao in
tal r odo: (EaOdo XIX - 5 e aemll ) -• B8 vo1 ubbidite41e all.. mia vooe o os
o8Mate 11 m1o patto , vo1 m1 aarete un teaoro ripooto d'infra tutti 1 popoli
oonc1aaa1aoh~ tutta la terra ~ m1a. E m.1 oa.rete
tu1 Reo.me Sa.oerdote.le e una
Gente Santa •
Queoto ao.ri:\ 11 POPOLO El.ETTOI
~'ed1a.m o

un poe,.. f ... "'MfTTA LA TE1RA E' J'IA I" vale Mo 1· o ner rioordara che
• t utti glt u0111ini aon iliali di Diol" 8 oani )lotiO pub nspirar8 ad ooaor8
fra gl1 '>LETTl•

Un REAUE SACR'lDOTALE

s1 puO avero in quala1a.a1 credenza. urana ohe acoett1

l a promesoa e la a demp11

:Je ubb1d1rete o.llo. l!ill voce ad ooaervorete 11 7l1o pattol Gli Elett1 son co
loro ohe ubb1d1soono alla vooe di Dio ed oaae r vono 11 Guo pattonel ~ ndo in out son v1ve e veeete le aeneraz1on1 41 Caino ... sa anohe verr&.
11 tempo b out tutti saranno Eletti o Santi, frattanto solo una r.~.inornitza
1'rB ali uoru.ni oa.J)ranno aopportare 11 stoso d1 D1o ubbidendo o.lln. ,ua. vboe
ed osaerva.ndo 11 Suo patto-aotenendos1 dal llale ed 1nsegnando colla paroltl.
e ooll'eaempio la volontb. di Diol
Forse la ctovinetta 1nterpella.nte oi era eopreoso. la.ao1and6 credere ohe ai
ohiwr.are Elett1 di Dio solo quelli di uno. Nazione o di una religions
IIi tlor dioevn EU:TTO 1l popolo t8d8DOo perohe avovn i oapelli biondi o ell
coohi a zzurri•l'n non
tale la Pro.,.saal Gli !:brei ci oredono lett1 r oro he
d1soendent1 eta Abramo ·e f'1g l1 della C1roono1s1one• ma. nemmeno per lora vale
l a ¥promasaa oho ~ aubordinata o.ll' ooaervanza e alla Obbedtenza del pat to di
~oaeono

e

~!~iat n~d!:!t:! .. s!ar~~n[o~~e;~! ~~:t~tc!nni~anr!~ ~~~:s~f~o!~. So.cr1~:!~!.

man1 si dioono i YlllELI poroh oe{lUono I'A<>metto - pro:!'ot<> d1 Diol l'a n8l
Vo.nr;8l0 di l'atto o ( VII • 21) e detto : non ohiunquo ni dio8: Oi an ore , Siano ·
ro. 'entre ' nel Rocno del C1el1: r.a ch i avrO. fo.tta la. volont.B del Padre mio
oh8
noi Ciel11

e

" on servtmo aff'ermaz1on1 d1 !ode per eoaere ...:lett!., colora ohe fa.nno 11 mala ,
o8hbene in llor.>e di Dia,oon i F1!ll1 d1 Gainolson o i reisttil
Oe rvito la oauoa d&lla·Po.oe • oon Oiuatizia • o Uomini di Stato 1 pel"oho qui
8 nnn altrove ~ la volontb. d1 Dio• abo b Jadre di tutti I .:.1at8 ontro la vo
§tra llazi one tut.t1 un1t1 nol Eeno•abb1a.te un ouore oolal :31a.te oollo al t reazion1 in rap~rti d1 11'r!>telli " fratolli• o la m1&8rioord1a oia fra voi e
o hi p1U h& 1 piu dial Fate dol n ondo un eolo oent1mnto d1 amore percl-1~ t a la
c la volontb. di Diol
Chi a1 dedtoa. a.lle oooporto e ~1 pr~roaoo ceroando la ver1tn ai oona1der1 ·
un s ... erdote di Dio abo b la ateoan Verttll • :Facoiano ~11 otatlati delle BCJ!.
parts uao santo per 1l bene di tutti• Non oi laaoino te n tare dal r alel

LA DO'IItA NELLA BlBBlA 'l lJEl PROT'::Tl•

l• Sio.rn o.ll'Era del!'.ooratioa della ecuaclianza fra 1 duo ae asi no t dir1tt1 e

net doveri- e oia:r.to ]'1Ure nel poriodo dell'aatrattisn o trlonfan te--:nlure n11a
auna persona di buon I Emao • aano dl r:ent e tarobbe una Locme per dlohlarareohe una aclMr.'lia ~ acual e a1 un oranco~- Dio orob 1 'uomo o. .Gua lr":a,al n, e D"'l"' i ~ll nnza- 11 a r ob m·uo hio e f emm1nal
Tanto 1 'uomo oha 1a donna son creature 41 Dlo•

3• D o tormO 1 'uor-o d1 creta della te r ra o gll a ll tO nella narl un flato vi

tale : e l'uor:o tu fatto anima vlvente• £ dloso a.noora: None bene Oho l'uo-

roo ala solo: 1<" gll farO in aluto oonveneTole a lui• Face oadere Ad&r:lo in letargo, g l l tolse \Ul& oostnla o c on quella fabbrlcO Eva-

4 - lTell'Edan c 'era 11 Ge rponto• aotuto plU ohe altra beatiA della oampagnal
Era un wro rettile? • la trB4iziono lo din • 11 llal1cno•Sata.na• 31 voloe
ad Eva nerohl traoe rediaoe 11 on1!lllJ'ldarnento divino• e la indueae a cang1are
11 t rutto proib1to- ::aaa ne !l11Ul(l1b o ne diedo anohe al suo marito: od ogl1
"" mBn(lib•
-

5'• Iddio pe.,.. queoto soa.co 10 1 procon 1tor1 da.ll ' Eaen- dioondo n.d Eva:" I tuoi
deoil'leri dipen derannO ~dO. tuo marito ed e~li

&1t:r O T1(M'

ri. 80)')1'""1. ·1 1 tel•

f - Si dice: per una donna 11 peooato venne al t!l.Ondo• per una Donna

~

vonuta

la redenz11"1!1e1 ( Evu. e l!aria ) -

7- "'io J!aled iaae 11 Ten.ta.tore• rloonternb la socrgezione della donna al marl
to per aver diaobl::edito- e reae peaante 11 l a.voro dell'uomo perohG aveva at
teao alla voce della. auo. moglie•
-

8- La bibbia ~ in (lenerale ln a t oria doll'u01:1o• oolo di rB4o parla della don.
na nella vita pubbl1oa•
9· Oggi 1n Ital1a o' e •Guacl1anza tra i duo aeoo1 nol d1r1tto elett orale- e
pur eoaendo l e 1.f'·•me in tiU!!'"ll'O l"".a(!Cinre •1.&("11 elett'lri uoJ'!l1ni 1 pooti d1r1
gent1 son di (ll'GR lunga oooupat1 dall1 uoml.ni •pe r spontanea rinunoia delle
donne• che C sign if' 1oat1 va-

;~-1ilp!::!i:~~aA~!!:: ~:~~1~~~~!!

A{;ar alla mogl1e Sar&•

ribadendo

oo_

11• Rebecca &r'iaVa Giacobbe ptU cho o::ocuJ.• o indu ooe 11 pr1mo ad 1nannnare 11
padre o 1eoo 1'8"' a.vere da. l tl 1 la benedizione- ~ i o tero della Pronidonza.l L•tt
sito materiale tu : la d1aoord1a profonda tra i f ratelli e la fuga di Gi , oo:§:
be rQ.l!li"S~"~ e pov~ro aulla. terral
1 2• C.iuaeppe s eppe rea1stere alla inf e dele r:ogl1o di Put1farro•ad 1nf1ne ebbe
11 g iuato pre':'io•

13• !311 'am non pate 1"'13lediro I srael ON'"..O per p"GZzo vol ova. 13a.lak• mo. aoppe
tuorviare Iorael-oolle J!l6gl1 rnoabi te ohe 11 popolo oi prese•la ""la donna •!.
11 uoe o.nohe 11 bucm. marl t<>1 4- le B'fli& di Gerico ebbaro salva la vita da Rahab maratrtoe• In cocpenao
Rahab ebhe selva la vita 0" 1 auo1J
15• Deborah profetessa ~ una delle donne di eaaezione 1n Ioraal•Jl1oae a Barak
dl attao'Oar la ruerra contra Jabin , ma !Jara.k le diaae:a.ndrb ae vioni meooi E
Deborah :verrb· rna non tuo aarl1. l'onore , e at diN che- 11 3tcnore avt"'~ vinto
Gioera pe • ,..,o d1 una donnal . ,. .est1a di lei e mon1to per luiiVenne rioord.t.
ta Jael ohe in odio al mrito ospitb Sisera per ucciderlo nel aonno-

16- Sanoono f'u dato ai I'1l1atoi por 11 tradii!IBnto di Do.lila17• Ruth divonno prosdnitrioo 4i Ro dolla Caaa di David colla aua modeotia
eel obbecUenza alla auooora Boom1•
16- Antla obbo 11 f'ir,l\6 sa,.,olo da llio a c ui lo ohioao oon OJ'iri to oottomoo
oo o oorrotto dal duolo-Di o l& oompenab col dono di altri 1'ie:l1•
19- Da:ttd peooO rrra:tet:1entt T 81" Untl. chmna:notsaboa•Ci
timnto-e 11 casttgo in m.o;to :r?rme•

r~"ota

11 oal'l""o del pen•

20• Si dubita -che eta salvo Snlomone traviato dalle I"'Oc;l i atraniore-le oua
d onne avla fnno 11 ouo ouore d i ~ tro a.l .rt 1dol1, dice la bibbiaiAlla sua por

to 1l regno da lui oreato ai efaooib•

21• Akab

1>

-

ot'ltt,., ' 1 male:t'iC(') iopulso lell'e· pia Gezabele•ma Akab at pent~

2 2• Atalia f'U empia

re~ ina

o donna. orudela ed abbe la mala r.torto-

<.! 3• Geter u:Mile devota a.llo zio r:ardnoh eo salvO Iorael da.lla d 1ot ruz1ono•
..:4- Gio bbe tu crtusto- ma 11 m&l1gno vollo rocarsl t danno•o,.,l conoan so d1 Dio
-na Giobbf'! non pecoO ver so Dio- La ~r:ogl1e c 1 diooo: ancoro. peraaveri ne lla
tua 1ntes:rtta? -e Giobbe: dn. Dio s1 riceve 11 bene o coni rkeverer:o 11 malel

2:5• Carta rio '1 VO l'Annunzio con mndos t ia dtoondo: eooo l'o.noella dol 31gn(')re;

a1Bl!li 'fat to oeoondo le tuo parole 1

.,:{... nel TBlwd nllo. domand.a: perohC Dio oreO ETa da una coatola. dl Ada.r.o? e
ei ooAclude dicen do : perchl! la donna eta rieervata e modeotat

27•llolla priJM opiatola di Paolo apootolo a Timoteo ai dice non b permoeao
d1 1naagna.ro n~ d'ueare autortta. aul r:arito; ma otia in silenziol
28- llel tratteto dei Padri Joe~ Mn Johannan raccor.nnde di parlar pooo colla
donna; opiegando ohe si illltende oolla IJC(Ilio a tanto mno oolla mc_>alio altrui
29•ei a a ·ohe 1l o4rvello della donna· pooa mno di quello dell'uot"o•.., anoh8
11 fiaioo della donne. 1l di ilinor pooo• m l'intelligenza della donna b 4i tl
po diveroo di quell& dell 'uomo•
Nella lungs. mia asistenza ho avuto modo d1 verificare la naturale conoi
" tenza di tali masai""' antiohB e la sua eeteea applioazione nella 1!186BiOr parte de 1 cast- Ora la tendenza ~ O!ll!l.biata- e ore do ohe l'andazzo 1)r6oeder-'
a lune:o- Chiesa """"' sAra la eooiota e •saimB l& famit::lia nel oecolo val'lturo
~~r1r:!iao d~ D~l'/,i~fo'lfo 'l_~ '!!~h~;;._• i%'}~~~i:' a'i'i
;;.i d~~m~e'l.~zt,.o~rr
graz'ia-)! feoonditll• la matern1th• la casal tnvace d1 conservare 1 doni d1
Dio OO!!le un grW'lde teaoro talvolta. oo ne aente pr1a1on1era. e vuol evaderel
Si 0 detto: ae la. donna avrL 11 potere nella terra • non aa.rit un c ran male•
Gl1 uomini 1\e.n Q(lito oos~ malo oM la donna non fara pee:gio• '<ueeta b una
admplioe 1pbtea1• not non sappio.rno GO 1 'uomo non ha fat to ohe male e se la
donna non poooa far di poasio• Chi vivrn vedra!

•=b

Jli ptaoe di penaare OhO un di verr0. !n OU1 allB donna aara data di OOmpiore
la. oua t'Unzione apeoia.lmente-e ohe eooa ne avrh g:ua.do.(;na.to nello up1r1to e
nella oua. paoe•rtduoendo le amb1z1on1 a doaiderare 11 auooesoo del mar1to •
de i fi811 ealla oonrpaglne di af:l'etti nella l'arnigl1a•(!ueoto b natura della
oreaz 1one e quindi volant!. di Dio-
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Cielo otal

r can·-ett, o.~ .. en' J.•O u.t o J:.Slrc rer , ccudt.. un c .._pt'G t.tol
enne 11 satto e 111U1 ... 10 11 oapretto oho ooaprO at o f'ndre

Venne 11 oc.no che D O""' £J6 !l t>"St to ·
venre i l ba~tone c he baotnnO 11 cane
v~rm':l .i.l ~!:' en c he nllbr-ttct"· ~ l l:1otone
venne 1 •ac ow1 che opense 11 'C ooo
v.,nnt:t 11 Uove chu bevv~ l'ncaue
venn e lo ju'?Ulntore ( l o ohohbt ) che c:r:aa.zzO 11 Love
vsnns 1 'a."lg-'• lo de ll:. • orte ohe ucc1ae lo ut.. ohe t
v~~'~nne Din b .. ne"ettC'I on'-' uc c tee 1 'nnrr1tlO de ll e. r orte-o he uoc~VII! ln shohCt~lle uo:: CJ 1D'1" 1l bov•·- che bevvt J 'acqu:l • c~s &f'T•I-1" i l f· ,co- c !e at
bn..o10 11 baotone- ohe baotortb 11 cane • Chtt moroe 11 gat to .. che 'iln.
rr10 11 c apretto· c1e Onfltl r0 mio P.:l,ire - pe!" due ocu\~1 , -r,er ·~ue so u•
1L , ur. O"l.rrett o , vn o apt"et tfll
r ue ote 'lu'3 O"llt1 l ene atutavMo a.

l v,da r Pa.aquale d, po altr i

ta~1nare

1nn1 e oant1 ~r tentare di &t'rivare a ll&. •zza.notte- Vahl ba.•ha7zl -:.• lA!
J.a...

ricordWldo 1 r 'l.bb1n1 che 01 !J.ttarla.ron')

i)i

.:1

re r:ol.a. dopo l a cena. - ( J~.tulh:ln or~h

O:l l3brat"e l a Pasqua finn nl

... oi ·lf\VNbt.e celebr are

lo ZafU.n- ci't:llldosi ~ell'A:f' ik ~u., o .. oerbat.() r-er quoato- 1ncl1o M.d o che

dope la li bc!rta. l ' uomo non hn. plU n'\\lla. d3.
Tt8 ,

,o , B1 a.aSll,"'.t;in ctbo fino a.l c;1 0 V'11"'1

de sider~e-e

cotd dop o l'Afik ~-

d~nof·

lndl "llar9h " oooia la bened i ziono del paato .. in tutta. la sua lun,

" hozza I Il aoder :1'1n1oce onll.!.'!.!lol ntrtz.!.
fra cu ie

~on

on T)t>no1 1 ovddott1- u

11 tutte le cer 1aon1e

do•u:stic ~e

o per 1 ba.a.U1n1 in p·lrt1oolo.re
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IIORJIE Dl VlVERE

Al de1tarei ai rivol«e 11· pr1110 penatero a Dio ohe oi ha ridata la oon2.
eaenza •Per not le prole aono: • lito Diot l'ani• ohe ci hal dato e purat"
Nel Vangelo 1 biabi eon oonaideratt embleM di purl t8. e di innooenza e
at promette la vita eterna a ohi ei Wlilia coJM b1ab1 T

Si naece veramente purl ed 1nnocent1? Certo ,Bot ai naeoe da pereone
peooatrioi• e come nella :f'ieonotlia ,pure nella epirito 11 porta naeoendo le
• tigmte dei geni tori!
La faeo1 ta aulla terra porta con

ae

una tara I

Per 1 ortat1an1 o · ~ 11 battesilf.O ch e lava dal peaaato ori(l inale;

11& la
ectdenza aostra c h8 11 batteaim.o da solo non baeta•onde 1 crtetiani e 1 non ..;
cr1at1an1 son entrati nel Jll)ndo 1mper!ett1•

St rtoorre a.lla e duoazione l Dapprima. a quella DAtema• poi della eouola
e della f a. mi« lia ... per :pote r a:tf rontc.re la. aoctet8. e r1ue c 1re conform! alla
volOnta di Dio·
La na tura umana l! quell& che tt- fango e a piri to• langue e carne• oad.uct
t8. e debolezza.• scars& capacitO. di intendere e ainore d1 reaietere al .ale
Ha

11 dono iD'!JMnlo della ra«ione- ohe pure non baata da aolaled anzi la ate!.. .

s a ragione deformta nelle argomentazioni pub oondurre &1 male-

i~~~d:~~t;o~e •:•!~e:•~:8~rut1,
Ka pe r sogu i r Tirtute e conoscenzal
Compito doi (le nitori e di oducaro 1 :!'1Gl1 aulla via della Tirt\1- :!'ren!!J.n
done 1 oatt1T1 eeut1ment1 e le atorte tendenze- Di dar ai f'igl1 11 buon e1el!
pia di retti tud1ne a onaatB-col f'a.tto e colla parola•evi tando d1 dar a cando_
lo con una. tolleranza. colpevole• E ' l"l'Jeetl1o I'JOffrire la ~menta.nea inc oapren,
a tone del ft e li ohe v1z1a.rl1 con una colpevole tolleranza!

e

Praparat1 1 f1 el1 a l mondo .. abe
poco tollera.nte a meno oneeto-oooorre
anoor a e:oatenerl1 n e t pr1m1 paasi me diante l e buone compa.cn1e• fa vorendo 1.9.
ro un a.Mbiente sano a saldi !)rinc 1p1 rmrali I l eallto Vero-ma.i non tradir
prof'ar1r aa1 Te r bo - c he plauda a.l vi zio e la virtU dertdal

ne

e

Si po nga. uente c he
bene conoacere 11 mndo al fine di non renderat le
sue Tittiroe predoatinatet Jta. n o1niano ed errore tnae~are a ~uarda.rai dal ma_
le • dalle sue aon ~ ee uenze tacendo 11 ma.la co11e ee toe:ee norrA& di vitaNon a 1 creda c he ci at a una mtrale per 1 ben••tanti ad una per 1 poyerettl
-ohe queat1 eiano deat1nat1 a aof'f'rire aulla terra p!)r tl oompenao della. vita
futura a. c ui at preparano oolle lora aof'ferenze- e ohe quelli abb1a.no apeoia
11 privilegi che 11 l1ber1 dall'laeroizio della virt/11· Anzi I Spe""o 11 benoii
eare 8 l!IIOtiTO d.i tag~! 10r8 perdizione a nche aulla terral
Non s1 penai oh e Dio ai a. corrutt1b1le e ehe at content! del pentimento
apr eTitare la giueta eanztone al male f"attolll JIOntimento aette un treno al
la china per1ooloaa de l male- ma non eTi te. ohe 11 ma.l:t'atto e1a stato I
s e vediaJ'JI) bene la eaaenza di o,;n1 credenza rel1g1oaa a1 troya che D1o
predilige 1 l!iu•ti· o la (l iu•tizi a • che •peooo gl1 uol'rl.ni deridono 1
'f alvolta 1 padri soontano lo colpe d•i :!'1r;l1•e1ano prudonti a teapot

Tiuor a.1 D14! oioO n.oe1Deto ed 1\1:\ilr+ ac ntimanto ver.co d i J4v.1 e l o Su e
le&« il Non « i !i te rrore o pa.ura de lla sua iro. J .. " Tem:l I ddio e OBI<Jr1'o. 1
Suo1 prec ct t1 .. po1 ch.8 qu eeto
tutto l 1 UO!!l0 1" d i oe l ' Ecc l eata*te•

e

I'!IVO'Vf)e 1 f o lio. oho tJio non voa lta" oe i n t oaa.
ne l aeneo chc 11 Cr e atore d i tutto , tutto ; overna e t e r .1amer,te I
lin,, r,rr_,,r:~

vel"i t.(t : " non

tlnfl ~rnnt'!.e b11atet:r.ia. : n n on r:moveai f oe lia cile Dio uon vcc lta." ae in_
t e.ee. nel stmco 11 rttribuia· a J10 :ocr: i cven~ o (e l l ' uo o o de l r:onG. O• com_

preo1 1 C'ltPr: l1 o.,...t ae'hbene 1n COJ'IDCC"UOnza dt i pe c c a ti ..
!1 tiro r Ui 1)io l' vu c onfor tt tr:.r.tlnflo sec..· o nCo il tl_e t t o d<=-1 Pl'Ofe t a :
" in q uala i .t~ai 1110 :o tar l>. , r i c ol·de.to 11 r:oio t ou 'forrii e. te fl ti OOn.e d i rO" o.vii! ! +O :- 4 1 vr.ntt'("f;iCi <\~l lc pref!hi& r a ! -~ ~~ ~\lt:.le -i"a ol <: he 1 ' t~or-o r1oi1 oio.
eolo ne1 115- f.l13 svc r,tur<.: I

Aiuttti ol•n 1lio ti

~'.ivta l ... i~

i l prino

r"Q V~" r !!t

ll.ell•, uo mol

R1 tf to e chfl \o lltru zzo chiuda crli OCHJ 1\.i , ?lllllla ])f'Jn:d.a.lHlo: i :'. c acc i a.to-re
y,.on <rs_i ve •l et Con.i.'1 ln ato l Lo ha dttt o vtP-1 c u o (; U.C••e : non v i t1 D1o t "

'T'u tti :-1 1 UiJMini da tnt\l'\0 ir:.me:ro~·-Uil-' hm\.ao J~ud.uto 111 !'lo .. n". lo
etolt o tOrr to; ndo pe nea d1
COW a.l l ' unico :Sfi{;C:iO Ci:D oi a ::.:ull l t arra l 8
ehe e t c l t1 ovve r o pa.uro sl- s1Mo cu. a l tri I

se

Pon.:.a C1'_" 1"

)""'li:~toni

-ji~.n1_.

1lrll1 al lo ro ;ot!)r *' ... ., i~P!eC'1 (.li
a ot"'aep·tul. 1' 1nl)t1s t onzo. <!! Oiol

vo ut" darli uonilcl "'er ao...,,·io(are c;l1
f.\.llo r.-"&rc:,evo l czze U""lll.ne ne

1 n~ul(.,I'U'e

I 1 sa;ci o .31n1.c ct-lo , "\l C.!. fu.::ri delh f orL\0 nc t crl or1 • le qu.e.li 1m
:pron~~o \i.J'!J. c1viltb. o "t;.rt ' a.ltr, q 1 tt.:""p !. a i l uochl 1 o~1£te 1torna ed 1ori,
l"'.":11t~ un~

dir..ne:io~e

o v~

011 onel!t1 c 1 ciuet1

l )!Ll ) n.no un ' u,-ti~'l

ffwel l a!

!"a il r a,;-:og1o v i c:unl o c":.ei i:D.f",.!i \ it11tenc.o e va. oltre 1'-". vue. cpocp " l a
!'Pln. 1!!n:Jr-: ; l r:.vr.(~e lo sto ltu ncr. VC.l'C .:::. il lir~ i t.e '11:: 1.'1.a ... 1.1:.. c:onot: c~nza 1~
•l"t1.ta. ,.. qnr;l 10 C.elle. !:1-i..le. pur erMde ';)r ·~~n zior!<!!l
c-1 dice '~1~~ l' ull\?.nit~ -pro0 ::0'JdL.JC .! : r.on rJ:'\1~1'1.1:'.•_.-:> in
e oe sia. v~r o l A'~,:l<HH> -pUre ; n i enta 1 1 0d1,oe •..li o nal() t"C
t on~·"Jl'\::1\. -1_,-.

,_a por-' -t?.~ or..e l

nel -ruturo J er:n t n c 1tr: e.:ppm 1to
~u..,nto

-.:lte " · -~·-,o
anc~-.e

... co~
ctr. l a :sua.

Olio d.ovr"J b'bt nesaUil uon-J 10l'ir1.,ro lo.
cc~r 1 :-~o

la

perfi'J ?.~.oro.ll

creden~a
t~rr'll

dAl.,. ' uono •.oulla

.-\.,ch' n·1 l r ondo de ll!i oo ac ,.on::;a UT!'fl.11a. o.l be r ga. l' idea. !"&l s i anice. in
-.\e! :pe"lt;'n-ro , n~ll ' ari,c e n~i.le. !'.lbl'e.lc , ;;i conolo.r.o. :i.l 1'utur ier.:ot
~ 1 -~"uturitr'O

i'_:J. #'n.t to u."1 ' 1?.1'bon~·..:u~:;l .raocolt-::-. .;.1 ·7or~ur~ l MC!!'.te c on

tro 1 tsuo1 Jrrof,t i , y,er ohO la supOi."'bia e t• orcoa lto pr~cicl!r....,'al'l.c o.,.1c loroconotoni lntentf! a 1.-.·po rr1 e on :.!. p<.: ·stt .clGl'& ... "'1 v~r[lc .... ..._"U .. ~ O !l~·rebb"lro ot_
tenu to :;e il

i'utu:..·l~1. 0 :l'Ju~o

atn.to

:.~r-

.::.eatr ·o

~or~"'

1 ' ~-:.; ~ii'LZionc ur.-..9.na ve.t,

eo l g, ""Oe rfe~ ion e e veno Dio-ohc de lla perf'ez ione tL'r.1nnn 9 11 cre ator• 1 l a
meta- i n qua.11to 9 <h tto : " fa.o c iar"O l'uor-'0 n noutrn iri....Q{, i J.r.: o e .; condo la. DO
otrc. uir.i,·lh~nza"- " ··enr:a. l ' von> del;no a ~ tn.'1to d ono !
r:a l a r aaiono : perchEl non s o ne

'le r·~L- bene?

Lrlo Dlol<eno in uno del ouol •raTlg11011 boosotu oool pie_
n1 d1 bent!> •l Ullllllll1 tA • r1a11..., Iori t\o ou un piooolo ogptto a oia..i
di tutta 1a >~apionsa le perole 1 "•U•ntioa • por41JJ&I"
Sla lode alla oua buona lntons1ono;ohe

~

dol tutto lnoU1cBOol

1l1Mnt1oal 00110 11 pub o.....,dal'o alla 1!10DOI'1& di di.-ntloal'l oe
priiB oe1a non b Tenuta l!IOnO per riab&llb1mentot
Ep1oot.1o della 1!11& Tl ta: ds bambino tro'IWtdCIIIII. in un orto • .,.
orano a o..oaro pell1 41 &'lftoll1 f'u1 punto ds oarbonoh1o• obe per l'1nto,..
Tonto del 1!10dloo ru ourato ool ruooo• Del 1'atto b reatato la otoatrloo nol
poleo della l'!llno deetraChe ooea devo tare »er dillont1oare • •• YOleea1•
quooto ratto obi pur ~ tra.~~ooroo ds oltro 10ttant'annl? Nhnto l poulbllol
Volento o nolonte r1ool'4o e non dlmentloo• e di tanto in tanto la o1oatr1oo
111 r1o.,.~~;l1a 11 rioordo dol fatto ineoorabit.-nto•
Perdonal a1 oap1eoe: l'olfeoa e l'ottonool'llperdonaro a1gn1f1oa
ri•ttezoe la oolpel l!: ' quuto in tacoltl> doll'uo•? Solo Iddio pub perdona_
ro • oolo Lui oho ha otabll1 to 1a oonoos uansa della oolpal
11 pel'dono doll'ou.. o non raa1unce lo aoopo I Perdonl lddlo I
Genor&1111nte b lo atuao ottonaol'l chi non oa pel'donarsl 11 lllk
lo tatto l n«iuotalliOnto•Il ri110rso lo &OOOIIIP- IOIII!lrl come uno atettro pa~
roso- e 11 rlspronro della oo colenza rieuona oontlnuo eenza requle• Il
brne ao!DIO di un 110111nto ~ bruocamente ,.,.lfllato per osnl t•IIIPO•
Sal"" 11 oaao 41 Oaino e Abolo oM ci riduoo ad un ••IIIPlioa •P1
aOd io 41 oronaoa, tutto nella Blbbia ~ iaplrato al ooncetto ohe Dio puniooe

!;~:n~ t~.r.~.!~i:u~..•;!r.·~~~ !!~r.n~:iu~:r;i:m:·~:.,;~:ll ~':eh v::~~

In O!';ni rol1g1ono l'uoi!C porso oaorifioi per plaoare la divini_
ta lrata. Poi i oaori:rioi d1Tont&rono regolo.ri per rendere o-10 a Dio•
Ind1 a d1rett!U!!Onte Dio etoeoo che ai saorifloa contlnu"""'nte ogni mo110nto
per l'u011D•Nond1meno 11 -oonol.amaz " non oade f0£11 a ohe Dio non vosliat•
attribuendo cos!. a Dio quanto 110oade nel aondo•
Mi par oerto ohe l'uo.., ha :.wto periodl d1 pr011;1'88BO a a.ltri di

!:e§!:•::al :e~h:n!; :!~:;r:r~~g l;~~1 P~!:;!:::o d~~:~~lli::!!• a:o!~~:1
naro l'uOIIO a 1l1o oeaondo l a 6u3 volonta centro tutto c diretto al trion:ro dell'u...,.o ogolll!lO•L'uO!IO ~ in tal a0d4 artetioo della propria 1ntel1oitl>l

t'uo110 eogu1ri. 13 rottu via •• 1a percorre "1 1'1no della aowne
tal1o1tl> oenz& lo op1rito di eopratfazione 1nd 1T1dua1e o eoo1a1e- ~ oa!. l a R~
plobb11c& do110 crat1oa o la vio. di Dio 1 110ntro 1a Ro lil!ione conoopioce la vi_
ta pubblio& co110 un Regno a.~~eoluto •
1~a l'uomo non h& altro ntzzo d1epon1b1le ohe la forza 1u.ll& ter_
ra;riaorva.ndo 1a r: iuatizia nell'altro mondo•

lli1ogna dunque ohe o1 &gisoa 1n ptof'ondi t1. nelle coao1 onze UIIOJlo
al 'f'ine dt ! o1"1!1Bl"8 unn UJIQ.n1 tO. conoorde, t raterna• a:m&.nte del elueto, sollea1
ta dol bono generale ed 1ndividualo di tutti al d~aopra dol bene proprio •
'
aub ordinando 11 peoprio bone a que llo cenerale •
A queoto dico di ac1ro O!:fti religion•; IIA o ITidonte oho nooouna
l'llil!:iono r1oooe in tale intonto ; o opeooo la relia lone etooaa b ln eUotto

contra.rta alle premee•e ..nella eua azionel

ESPERIEJ!IZK
Chi nega una d e oiaa ditferenza di coetituzione paiohica e aorale • cU
oarattere f'ra gli uoraini • le donne, non oonOIOI le donne! piU a t tributaoono alle donne la e;uida del aentiaento e &e:l1 uoa1n1
quell& del buon aenao -

'taluni addiri ttura oredono la donna ao"getta al tiptoe eent11Hnto ohe
1 'am.ore•

c•e

anche chi dice che ee una donna Odia, odia fortemente-

Ogni reg ola ha le aue eooezioni- c i eon donne di out ai dice;
maschtotto 1 ed uomini deltoati come temminuooe-JBB. eon caei rari I

un

SalTO pOChi oaai la guid& della aoc1et8. i! etata attribuita all'uoaot

Non eempre la donna 8 11 aeeeo debole fiaioamente !
La volonta della donna

e p1U

tenaoe Chi quell& dell 'uono-

come l& 10011t8. 8 guidata la donna diT8 contentarei di un ruolO
aubordinato- 11 ruolo p1U tenero e pi U dolceDB.

e

Nella. famiglia la donna deve averl 11 eecondo poeto-Se
con.,.enuto Chi
1 coniuai hanno eguali dir1tt1, la donna 11 ha. tutti .. una aetB. per con.,.enzioFI
ne • 1 'al tra mttt&. la troda al 11ar1 to colle luatnehe• colle bugie- col pianto/

s. tutti 1 diritti eon de11•uomo la donna ei prooura eespre la eua met&
call 'arte :suddetta•
Tal.,.olta due coniugi vedono un fatto eotto lo ateaaa aapetto- talora
11 ma.r ito pro bono pacta non ineiete eul euo punta di Tieta ee quel l o cantr.!,
rio non a li eembra di graTe preg iudizto- Acaade anche ohe 11 marito debba 1Jl.
eietere pe:rahe prevalga 11 suo modo di Yedere- creando 11. orucaio della moiii
glie Chi Cldl & m&linouore• ma &ppena
paasato poco tempo la 1110~111 ripren_dl a fare come a lei eembra migl1ore- R1chie'Bta la moglie di un g1udiz1o
eul carattere di suo martto , riapande aempre:
un oraot vuol far •••p:te a
suo modal-

e

e

T:lue con'iugi antmati da equttB per evitare oontraati etabilirono 11 ee_
;uente pat~ : quando i oon1ugi eon d'aacordo a1 far&. la volant&. del mar1tf
ne1 cae1 d1 d1eacoordo li far&. quella della BlDg lie t
Una donna di buon cuore pre para un dolce e lo offre a1 euoi cart:
al f1g l1o prediletto ponehdog liene aul piatto una porzione e 1nB1etendo per_
ah6 non la r1fiuti: dic-e L e prendila. che ti fa benet
ad altro fig l1'0 dicendo: ne YUOi? e tiene la torta in so ape eo!
al ma.rito dice: tu non la wail e ritira la tartar

ouando 11 ma.rito le ri.,.oJ.e• una propo s ta ai affretta. a rieponder ;Ilol
non per contraddire, JM. per diffidenzal
ouando la moglie merits rimprovero dal maritoi e eea dioe: non ai pia
oe d1 eenattr alzar la Tocel

Si d1oe: • ot·b ohe donna wole , DiD lo wolel•- ma io oorrec;erel
per eaperienza coal: • 01~ ohe Donna wole &TYerftr•- oppure: • oib ahe
llonna TUOll 11 DiaYOlO lo wolel 0 • in quanto diooai altr. .l: • errare
hUJBnUl eat; dia.bolio\111 perenrare in errore••
11 oat tho ~ poaaiiiO quando fi1111• d ' aaeer buono I ( S111lea)

Chi fa 11 bene al catt1TO lo rend• poagiorel
Chi dona al beneetante dona al Di&Tolo 1
Se fat 11 bene , ra.llo a ohiunque nn in eilenzio e naeooato • e
fallo in pura pordi ta• Se t1 aapett1 gt&t1tu<lino , oarai <llluoo I

Noll'aoooal1ere una do~~and& di proet1 to ho llt:Ui to quaot& recola:
1° Orldlrt Ohl 11 pro1t1to t1 a&n reet1tuitO;
2"• aapettat1 oho 11 preeti to non ti oan reet1 tui to:
~ otto queate d.ue oond1z1on1 non ho eoiente111nte dannemtiato la
ala aa.aa- non ho eof'ferto 1'1nc:rat1tuc11ne ursna;• non 111 eon tatto ne1111o1
·• infine ho nitato dalla ateoa& poraona ulteriori riohieeto•
thla luae aenz ' ombra• una feliolt&. aenza pens. - un cod1•nto eenza
dolore, non aarebbo Tit&l ( Sllilea)
Una.

persona. di caratten non h& un buon carat terel

Il pent1111nto non ~ tanto un rii!IPianto dol !Blo da noi fatto quan_
to la paura dol IIIBle cho a e no pull Tlniro I
le pi•" eenza giuet1zia ~ dobolezzal

I pto'flleatori , i IOTI"Ohiato.-i, tutti colore ahe tanno torte altru1
eon re1 non eolo del aale ohe co1'1D18ttono , • del pernrt1mento ancora a
oui portano au an1111 degl1 offea11 ( ~nzoni)

L'uorrD e 111zapr1 tanto 1!8l'Y'B¢10 quanto gli bieOgna- sa 11 conduce
dirtttamonte oi pub aiudtoare aha la aal""(li" non 1111 e nac..aarir.ILeo)
Uom1n1 ina1gn1 per prob1" eono al mondo quolU da1 qual1 , &Tindo

fardgliarttL. oon loro, tu pu6l aenza aperan eerTtaio alouno , non t ••r•

alaun diaaonigtol (Leopordi)
ch~

Tutti ·lodano i buoni• alcuni por 111 bontb. 1n eo stool&, al tri PI.I.
eon tranqu1ll1 nolle loro Dl&lT8111" yereo quall1•

La bonta b 11 o&J!IPO in cui 1 Dl&l'V&Ili raoeolgono aonza &TirTi 1&'10• .
rate n~ eeminato-

'luando uno ll!lnaa d1 eol1de Tirtu tanto plu aeeu111 quell• apparanti
cool ei orodo finei!IOnte oduaato ahi nita dl .angiar uova o poece col cal,
tello - co!U si credo epiri to forte ianorando Die , Mntro ei proteege coa
tro le diegrazie mod iante un ferro di c&T&llo o una pannocchia di 11&1a•

E' Btolto l'uo1JD a:he non ea. aopportare le ITenture con moderaz1onel
( Agootlno)
aalllnte si:a:.!~!!\!rr-:::!;.!1 debolesse • d1 errori• oopport i - rooip~
Non odiare ahi t1 h& fatto 11 -1••

1!1&

euardat1 d& lui•• ota lontano

Nell e noetre ca.ee coal le mal'M"!l8 vezzegg1avano 1 b1mb1 :
Jfaechietti: mento epartitot !Iocca un con:fettol Naeo p rotilato- ooahi d1 ate!
le , f ronte di Tork! ne:::no eta de la au• Jta' I
"FEi'"~NUCC E/

nt i :figli :si

chi ha 1 buoh1 ne le a:ote , trova mart to eenza dote!
dic~va;

T-Jo

d.1eo1 dtta , qualunque mi t&(tlio mi duolet

Q;uan1o 1q, w~ nmt"l o 11 Babbo a veTano punito , 11 fifl l t o si l'lffrettava a ba.aiar

1a

tDDO

dellA. puni zion e -

54 un figlio pronuncta:ya paTole soOn'Jttnienti e irriverenti Tereo un genitor•
la reazione era la eeauente: • con una boccata ti fo caecar tutti 1 dent tt•
Chi beste~ia l a luna di Scola· :more con un oianco dentro e uno di fora!
{La luna di Scola 0 l'ineeenamento relia ioeo• ciAnoo vuol dir "ga.mba•) 11
si gnific~• non trover3. pace ne "1l!~mo dopa m.orto I"

che

Se cade va un libra ebra ico ei doV13Va. eubito eollevarlo e baciarlol

e

Per dire Ohe una. CO!H\ non earS. , Si UB&T& la espreeeione: avverrQ. quando
tre dl. Ro ech llode eh - po1che 11 capo d1 meee ei celebra eecondo i l calendario
ebraico o un a torno o due ; mat tre I
Si die eva ana he : l'anno del mat .. 11 meee di poi - al 32 di acoeto 1
Le cattive azioni

e mea lio

l'ioeverle cho farlel

Ne i r1guard1 de lle cose al tru1 ei dice'Ja: "bieofZtla eeeere c1 e oo 1 muto e eo r do
come la teeta d1 P~sctu1n6"• ( Pasquino sra l a popolare e tatua di RO!M)La benedizione d e1 genitor! era 1nvar1ab1lrnente queata:":11o t 1facc1a buonol"
Talvolta- ma meno- d ice,.ano di no t: " ohe riooo eia.t•

ntre q-ola. d1cevae1: •
I

e meg;lio

eeeer ricchi d i carne che di roba"

:t'ig-11 erano dett1 : " le mie carntt•( vulao : le mi ' cam•!

Alle fig lie eane e ben nutri te ei diceva: Facoia. di Levana- ( d1 l una p1onal)

!luon1 Y1 faoo1a Dio,

ch~

boll1 v'ho tat to 1ol

(luando un d i not eoivolava o per1cOl&T& l a. v.ama d1oeva:" D1o t1eealvtr• • t!!:.
lora a"'ltiungeya : • per cent'annt-•

e

l•io Padre
n a t o dopo la. morte del padre euo- Era molto severo con noi 1 la
lla.rma lo d if'endeya coal.-• Lui non ha avuto la correzione del Ba hbo e a. queeto
attribuiace 1 suoi d ife tti" -•Bac1e.teal1 la ma.no 1 •

Dicem anche : " chi tt Tl10l bene ti fa p iangerei chi ti rtol male ti fa ri_
dere f"
~"~uandc la )"~"ama dovel'!l. pun1rc1 meri ta1!'~nte con qualche buaea 1 no·i tentanm:»
di eottrarci colla tuea- confidando che tutto earebbe dimenticato: ma veniT&
aubito l' aml!lOnimento: "111 r1entr1 in corpo ala tu• J&a 1 t,e le dot•

Coal eon creaciuto ooll'amore per la Giuetizia e l'orrore per 1 debiti 1
Debi ti e peccati ch i 11 fa 11 econtat

Llh1 dew oon'Yiwre con don.~a mlata 41 teco.to den poaeedere doti
dl tolleranza e pazienza euper1or1 al normnle•La mlattla d1 fea'lto B'Yilup_
pa l'oraOClio a la. tendenza alla oontradd1z1one•
S i <1.1oe • tore• a torto • ohe tutte le donne ohe han a.wto f1gl1 eon
per questo motivo malate di :tecato- OU1nd1 9 naturale che la donna l!lalo.ta.
n.bb1a 1ncoac1enteMnte un ' avvereione per 11 m.rito • 1'oooa. al marito 41 con
pronderla per non ridurre a tatto peraonaltt un to.tto naturale•

Ho oonoaotuto donne eroiohe la quali ai eon propoate di r1tare aeoon.
do uno solle1'3& predlapoato il proJYt"iO r.Brito- una 41 ease add1r1ttura al
w.ntava di a"f8r oom1no1ato a rif'ar la ..,u::t.rdaroba della blanche ria intima
d1 lui•
E' uocaduto ohe f'ra le noatro oonosoenze mlti di Pit 1gliano han 31"10_
s~t ,., donntJ forro.ros1 oon dot"- Unq d1 tali rnoa li ebbe o. d1rm1 davant1 a euo
tnrito e a l'!'llt: vo1 T"t1t1r:lt nnoa1 v1 oicte fatti un beneesore colle mgli bJ.
nsstanti ferrnreai - A cui ris'I"''Iei: io la. moalie l'ho aoelta pitlel1aneeae nolo per le eue doti personali f
Ct"edo

che le donne non eiano 1t:nare del molti diaordini ahe naacono

~:1l;~~o d~o~i~:~:c:~~:;::~;: c~! ~~~!f:~~e~;:;r~ i~o~~~!i~l n~uf:r:t• apt'bo mo1 le

delu~:~o!•-

,..1 piacerebbe pater vedere un r.lDndo oondotto da. donne- quanta si a m1
crliore d1 quollo rotto da. uordn1 • quanto lo donne poosano O.'Yer pe Y"duto dnT
oamb1o- F1nora la donne hanno aoqutetato tutti 1 pr i v1lo a 1 dellll. l1bert..G •
eanza pardere noasuno di quell! dello. fonrn1 n 1li th.- '"a viTono 111onza. 1o1tanzia

11 1rnpocrn1 n C f a ttche anoora rieerTati a~ li UOI'!ini• no troppi ann1 per po_ ' er ape rare quel l o che intrayo do m. non vedo an cora.•

Un bel l o s p irt to d1oova a. proPoatto: un r.ondo ret to d.a donne non puO
eaeere oho l!l i g liore cH quel l o a.ttuale ta.nto 6 oattlvo•

e

Certo 11 mondo
mlma1o• rn9t quanta ya!!te in eeso han no le donne che
eaerc1 tano la loro influenza. l!fut:t li uot!!.1.n1 , domina.ndol1?
I.e donne ooatituteoono la. maaa ior-anza nuoortoa nella eoctetU.,e ep:tcte
in I talta• perc hO o.llora. eeoendo libo r e d1 aoe crliere hnnno oosl poca. r 't duo in
di sC da. trovaro 1 d.ayrne rtutto i n ,.,inoran zo.? l'Orsc pe r r ag ion1 tra d1ztonal1 ?
IA donna. c fltt vt aacin -ner OOr.!Me""O to d i rapp roeentanza o ool'll'"!iae t onar1a
t rovn poato in trono per o a nllaria e Ci UTl(':O al tl"8C'uardo piU ripoaato. del_
l' uvvorsa.rio tnl!l ch ilo• poi porga a.l cliente oltre la. b0nt3. della morae 11
eorrieo di due {"'ionni labbra• ouperando ooei l'nvvera<~.rio; Hon 0 etup1do
l'uor!O?

10 or~do c he la donna VJ:On vorrO. mat pronder le rsd1n1 a.parte della. co
oa 'PUbblica o il oot!Bndo d<!llo. :t'a.mtn:lia oolle sue responaabilitn.- prererendo toners le r q'l ini dietro le quint& e la3c1a.re a.l"'li uoa1n1 la parte dell,mrionotto.-

·aoonoooo ohe l a parte dl c,.eo.t.,..ico di
la donna. al ri torno allo ata'tl tlUO ante-

b1r~b1

:;oQ ala tncoracc:tante per

P~ ocato oho la vita umana. Bin coal l1M1ta.ta nol tenpo aooondo la volon.
tQ d1TintL ohe ha l1'1'!11tato la vita umna B"'li i...O e.nnl e al "MIIB1r-o at 1~1•

E t1r1a!!l0 a anmpi.!•

.Bd.uoare- do. e•duaere , trarre tuorllwol dire: alutare con 41eolpllna
a 110ttor in atto, a ovolgoro lo buono inalinasionl dell' &n11D e lo 110ton.
so doll& lMntO o a aambattoro lo 1ncl1nu1on1 non buonol Candurro tuor1
l'uaii!O da1 dif'otti dallo aua rona natura oricinalo 1natillando abiti 41
•rall ta • dl buona ereansaCoal 11 hanno per1one : beneduoate- M.l,l.
duoate • lneduoatel

La ~~&~lor parte d.elle pereone d.elecate ad eduoa.re non son state ed.u_
a ate bene all& lor YOl ta• Non o '~ dubblo eull ' ell to c1ella eduoaz 1onel

flli incrumatori !18d1oor6 e ~neralmente le donne eredono ohe le loro
trodi abbiano """P"" ottetto o aha le pereona illlliXTi reett.no aolto• ooai!.
ohl orodondo d i inrrannara eon ingarmatt•
l!olto o:l'!'ondo 11 parlar beno d1

o~ peroh~

abe 41 loro 111 dica bene•

chi aeoolta deeidora inTOoo

Cl 3on person• che 51 ritengono 41 merito 1'8!' tl1'tr oonoaoiute m»lte
person• di IHr1to-

L'od1o wroo 1 propri siml.li ~ >=ciors TOroo 1 pill oim1li- (Laopardi)
GeeU buono e t ...ro yareo 1 llif:lt:r1 e 1 ps!3cator1 ~ spi•tato nrso 1 FarJ.
oei oho gli oon i piu Ticini•
cuando 11 partito eooialiota oi aoisoo in duo (llennio.ni o uar~~~:att1A
in Gallarato dai pr1m1 !'u proolamto un mni:l'ooto in oui i oooondi .!.
rano ina1uriat1 """'" tr~>d1tori•

ni~

Un n:onsienore oo.ttolioo, con oui yenn1 a oontBtto per ra,ztont protea_
e1onal1 , OO!Ipiaoiuto del mio modo di ag ire , mi preoontzzO chi presto aa_
rei paaeato alla r&ltgione aua I lton 1'!d p.a.rye delio&to il auo pronoat1co
no volli DO(l'Uira 11 auo e1atoma proTOdenllo ohe lui prooto e1 oarobbo al,t.
oonoioot 1'1 11mita1 a diro:•eolo 1 P"i1Q:1cr1 obre1 eon quolli oho e1 bat_
tezzano !•ottenend~ una reazione d1 1'!'8 l"I1Y1gl1a che oeroai di ellminare rJ:.
chia'r.'.a.ndo 11 provet"bio toaoano di G. Giuati:" non puO eeaer buon crtatta_
no chi non ~ otato buon ebreo/'

Uan-e
V!nac::;:~:~e.8le ure~!r~~~:~n~l~:n!;d!;
volendo atuntficura ohe era la cattoliaa I

~qu!i~~ i~d~e::•r!~r~i:n;;•

· -~a

gl1 a ve-ra aii.L riepoeto 11
!loocaocio colla noTOlla di llolohiaodooh c1udool•
Chi pretencle d1 oonoacere Die o di poasedere l ' untco .ado di aerY1r_

lo, non credo in Dio t

Cht pretende d1 oonoacere tutta lA veri ta

Cercate Dio nelle Sue vertt.a eternel

a un

ign.otante!

Co11'e ohe GeeU com1no10 la. 'BUD. prod:lcazione mediante quattT"o dieoepoli
ohe erano peaoatori cUcendo lorot.: • eegu1tea1 , to vi t'arb pr-aaator1 di uo_
rdnil" 11 peaoakre attlra con l ·' ••ca eubdol.alwnte e oattura eoll• rett •
oon l'amo- la sua proda , r..a. nella ate1ao modo l'UO~""O lJ peeonto oolle parolel
Ogni partito o potere teaporalo oi oorvo 41 paroono 4otato 41 taoilo
rola•Coel ora • net t•IIP1 paeaatl 1

~

La flUid& delle animo 0 atfidata at pa.etor1, a.i buont paetor1• ohe mettR.
no in perle ole la propria ~1 ta per 1• l.aro peeoeel

to aon

GeeU. dice di •0 : •
11 buon paetorel" • o. Pietro dice: e rlpete :
• panel le ru.e JIUOOret" ( Fra. 1 preti oattolto1 01 eon 1 ouratt ohe eon 1 PA
otori delle ani,..• eli altri criotiani hanno por flUid& opirituale 1 • paotort•
1 voocovi o1 JOppog!fi&no al pastorale• 1 Papi 41 d1cono 1 .....1 paotori doi
cattol1o1•)

Pen10 ohe oo-.mque att1rat1 a sf! ali uomini 1'1n1ranno in anen1re B fa,t.
s1 oolftl!l J)eoore e 1
ad agtre oorne pa.atori• DB qui na.ec6no le luatn.
ghe • le 'Yiol•n2!.e delltJ rel1aton1 po r far proaelt ti anche con appoaitt ora!,
n1em1 • mteetoni•a t~J.l 11n'9 eerye la predtaastone ta.l'Yolta abile aa non del
tutto aince:ra. ... 11: fine i1UIIt11'1ca 1 l'IIII!IZZi , d1cono!

d1rtaent1

11 i'iuato Abele fu paetore• pa.etori turono 1 Patriarch! - pastor• tu 11
ro llav1d e pri.,.. d1 lui tu paotoro rod 1l log1olatoro• site - uto1lo - oondu!
tore dol popolo d1 ll1o fino alle. porte. dolla oua aaoaIl mondo ~ piano di peccator1 o scaraa.mente dotato di buoni pastori·Ci
auard1 ldd.io • 1a no~:~tra coccienzat
Si d1oe,

ar.·~nendo:

" ot eon piU. tra'[)J)Ole ohe toptt•

11 aal'P.JO 23 oosi com1no1a: • 11 Sianore e mio
lal• e terl'!lina col dire: " poeaa io diMrare nella
l!h1 anni I" - Se 1 "enttori o1 ""'nano nella Caoa d1
troveremo p1U paetort a he pa ~aa.tor1 , o col'!!ino•eal!D
preparandola al bene e a r1pud1a.rt 11 113ole I

paatore, non aanoo di nu.1
Caea del Signore per lu.n.
D1o o1n dB p1caol1 , 1T1
ad aduoare 1 'ani !Ia noetra

... • onora tu.o Padro o tua ~re .. e 11 oomandarMnto di Dioi Si onorano 1
aenitori col riopetto o colln a ratitudine .. col f'o.r 11 bene e non 11 aale•
col merttar aucoeeei nella. ~ito. eiohh~ aoqu.ietino
par loro dtretta_
•nte • indirettamente per ln. ftl.ra1e l1a ~terna•

onora

11 precetto non implies. dtl dOYer fa. r 11 male pe r una J!lalinteBa eolida_
rietit. col e en1toretTutt'altrot
Dn g iovinetto :rd tro'\1'0.1 in un mounto -pr•••nta all 'at to ohe uno offend!.
va mia Padre a la mia 11M'J8diata reaztone contro l'oft'enaore poteva portarm1
in una graye irrerarabtle 11 tua.zlone! In l!lecu1 to non in mia proeenza altro

=~:n~o;::n~:1 !v::O.r~P"~~:P:!~,;':~e ~ :nn~~ ~~.:~~:t:t!!~~a~~ !~.;;:.,:~!A
ln till modo non ho Mi voluto oho 1 a1e1 tamgl1ar1 11 faoc1ano partie 1_
pi del a1e1 eent1:aent1 vereo ohi mi ha oftsao•

Coat non ho cone:eryato ranoore verso qualouno che ha. off'eoo ingiueta•n.

te • ~ravemente u.n mlo figl1o• Non an:o ohi non et1110 • raa non ~io neaeuno I
Flnoh~ poeeo • 'redo m1 te~o a d1sta.nza dat malva~t per min. dU'eea- a non q

do oltrol-

etua.ndo la "monaca dt l:l:onza• ottenne l ' allonta.na.. nto della eu.a aerwnte

ohe odl&T&• 111 etul'll• d1oe 11 J'.nnr.oni •dt prove.rc1 coa~ poco auco in nnra_
~one de l deat.der'i.o
ch• no aveva awt.o•

tl on t.i eura.r dt lor,

J:O. (iUl\t"dB

o

psAI&.I

(

Do.nte)

1"1 chtedc : aenpN che uno fa 11 mlo aerba in elt uno. qualohe forma
dt rtnoreo'• Credo cho aenpre , no I ... non poaaon nanoare tatantt in out 11
pne!ja.to rteorce e 11 male at rtproaenta a.uatero • per rtmprovero , anoha ne
le <nd1otrutt1b111 c onoo(lUonze-d1 eooo I
lroraa 11 Dal..agto si illude ch~t poeea reetare ooou1•• 11 male ta.1
to• ma 11 a tutti , potrebbe ocou1taret a ab'
- 1~1aer chi m1 oprando at
oontidn. ohe raatar d•bbP 11 1118lef1cto ooeultor-

Diae 11 O?.ll"hta: (3 2)- !lOlltO l"uoi!!O 11 cu1 l'l1ntatto II tolto , rico
potrto 11 ~ocoato!
CoD' il ohe i poooatort 111 allontanano do. Dio che b 11 aolo <Jhe puO ri!f•ttere 11 peoce.to?
nto l!: rmoho 11 conferta dell'antt!O trtbola.to1
'EBBO ama la &:1 uattzia. ed odia 13 1n1qutt8.- qu1n41 chi aeptra all' !.
tuto dt nto deve in pr,.mo luoeo -eer1 tal"lo eeoondo £ 1Uat1zte.l1on ~ t>io che hi'\ btSOfln.O delle lodi umane- son eli uomint ohe han
btaop;no tU Lut e 41 qua...,to epore.no tn Lnl.•l!a non crede in Dio ohi non re•
op1ne;e do. ol Of' 1 t'o-. di =lei-Per J,ui non val.Q:ono i oottortuJI1!

AFIIETTO

AJIICIZIA

AJWRE

•

AT'l'INI TA I

Son cradi e forme diverse di uno ateeao aentimento c he apinc e 1' animo
verao c h i appaaeiona e eta a cuoreIl prime affetto naece e creace in fami g lia- pe r affini t8. di coeturni ..
di vita - d i aanrtue - d i eduoazione ..

L'amicizia ei forma nella aootet8. per a:t'f 1nit8. di carattere e at senti_
menti .. ma e queato un eentimento piuttoato raro aebbene d e l la parola a_
micizia ai faoota uao ed abueo continuo·
L'a.more a i f orma c o l oreac ere de ll'et8. e trova la eua rag:ione prinoipa!
mente nell& af'f inita. f r a ae a ei divereiCredo c he v olar bene eta spontaneo e del!liderato tra g l1 uomini ai nche
le r ae toni della v i ta non 11 diataocano i n forme eg61et1che ed o atil! o tra la ind iffe renz a 1 rapport! diretti a voler bene aono mo t1 vi di piaoere - o di g ioia.
ruel l i dei ae ntimen ti oppoeti eon oauaa di dolor•. Ch i non puO amare e
do ve non ei ama, ocoorre oiroondarei di eereni t8. tranquilla a l fine di
•vtverl e laeciar viverel"I l mondo E!: ~rande e in eseo c

'e poe to

per tutti!

Ogn uno ha diri tto di far la eua Ti ta finchE!: non pretends di render at
oetile all a vita di altrt con cui deve aver contattoChi non ha riepetti uma.n i vereo e li a ltri no n speri mai di trovarli
di s e-

V8t"80

T.a ealdezza de(" li a :rfetti porta a far saort!ici per npn perderli - 11
lOrO priZZO non e mat troppo al tO•

" Amor ohe a nullo amato amar perodona• I Non trovo ve ra la eentenza I
c h i ama disperatamente 1

c•e

• Non o ·~ amor• eenza ettma• In ortgine non
eenza stima non ei oonaerva a lun,.o-

e vera

sentenzat ma 1 'amore

Non regge a lunc o un amore, un af!etto, un 'amtci z ia quando al oalore
originario segue anc he da una sola parte segno dt ra!!re ddamento- Un a ore
pa in tali sentiment! non si rima.rgtna mat piUFa e coezione in questa l'amor materna ohe ree t ste a tutto• La Jla.dre E!:
sempre disposta a tenerezza Te reo la prole se bbene indegnaln g enerale re si ete un amore indegna ae ha fondamento ineano-e J'l'lo rboBoCh i d._ la vita e l a eorgente- ma 11 :t'iume segue 11 suo co reo e va al mare
La sorgente continua a d alimentare la vita che ha oreata- i l fiume non 81
attarda n E! g uarda indietro - sempre diretto a lla :fooe I

e

f&tto E! r e eo-epeseo &lle cure dei genitor! SUCC,!!.
Non aempre quel ohe
de nei fi g li 1' oblio - e ~ nza che east soepettino del futuro • Ci eo no fi_
gl i immemot"i, ma.i ei vedono madri c he d ima.ntioano le propria eofferenze:t.la la vita continua I
Fuggi il dolore e fucgi 11 ma.le!Ch i ud1t1 ne lle tue speranze o in tel

J.r,

liiTO !li!l.'lL!CO DI E'IA

( de.lla Genooi )

Capo I•
r~ibro I:: v . 27=-· Iddio a.dunque or•O l'uoYno alla Sua ilnl'la{tine: .J!gli lo creO alla
1mma.tt1ne d.1 Uto: ·~cr11 11 creO "l'!'.anchio o :t'o··udna•
v. 2e- r; I rldio 11 b e nedieee s diae" loro: fr11ttats • -molt1pl1cate cd
emptote la terral
Capo II= v. 16 o v. 1'1:;:: E: 11 S1 rtn or" Iddio oomandO all'uorno dicendo:
ma.n(" ia pl\r d 'o ttn i albero d ~ J. J'; ii!Lrdtno ' r.. a. non J!IB.fl g iare dell 'albero do lla oo_

noaoenza del b e ne e di'Jl '!M.lA; peroiocohn. nol ~1orno ohe tu n A manr;e rai, :per
eerto tu 1!'Dt"ra1!
v. ? 1 e setJ~. == 1-; il S t P;nor" I-' c:!.io fee ~ cadere un profondo sonno oo
'Pra Adano, onrl.'et!:li 1111 addormsntO: o l ddlo preal! una delle cooto di esa o • 'ia!
dO la cn.rn" nnl luo.~ o di. quolla. F. 11 Si g nori'! Iddto fabbr icC ur.a donna. de lla.
costa

eh ' ~<~ li O.YP. Va tol

t-"\ ~ d

AO.a mo e ln. T"l"nO ad J\C:aro 1

L<\ donna h~ dunque orit; ins s ubordina ta. a ll ' uo ,.,o c o.,e :parte di lui:
e .se bb e ne A!1111'110 ablJia avuto il :!PH) nOl'!'n da .1\dan ch e vuol dir Terra ; c ioC fat_
to di terra; "!b"h~ n.no h ~ 1 t nO!"!t9 1 SH ohn truol dire ; JM.ISC ilio e la donna fu det
ta ISHA' cho vuol dire f8nn1.na di Uf't!!D I
I.':!. l!nhordinaz i onA ~ f~r-:mta. anche nl!!1 nome ISHA' -

Ane h e i.l ~riro T8to di 1>1o al v. 16 f. d. i.retto all'uo rro , va. levole an
che per ls. do'1na!
r. r~ -r-n III::= v/ 1""' E,.. ftl!!Bo( i1 "'~"rpent. r- ) tHooe al lc:. donna: ·1:-, pure I<ldiO
detto :non t!lP-TI I!,:iate d ol frutto di tutti e li alberi del gia.rdino ?
v. 2"" ~ la. rlorma di~se P.l !'HH'TI"nte: nai poca i &.ro !J.'l.lJt; i u.rc clttl f i'utto
decli a.ll'ler1 ~t!l !11P..:rd1no. v. 3::: '1"'1!\ dol f'rutto dell 'a.lbero che
in mezzo a.l
c: tardino , I dl'ito h~ d e tt o ; non lW !...an ~r 1n.tc e nol tocca.te ; c h e non rr.uoiate/1
Col""'ft v~d&e t 111. donna Ara con M.pevole del divleto : i l a erpent.fi a gon_
r1o a1 dat'lni dP. l l'u-an itB. :'!11 rivolc e alla. donne
e non all'uonol L'astuto sa.peva
OhC! la clo~na ero. ptU de bole t; 'Y'I1 U f a c 1le a d eoeere c vrrotLa c i •l(':anne.ta ..

e

v, 4=n 11 ~ennente cUo!!l! e.lln donna.: vot non '" orr P- t n pun to! v. 5= rna.
Idd i o PI& ohe !'let rd .orno che v o\ nt! rrP~npercete , i vua t r i vcc h i o i a prircbbcro:
on tie "1 !\'1'"88 tn noMC d 1.1 1 a.voi"Jd o cono!l~~nza rle 1 l1 e n1!l e del r:mle!
J,a. Donn l'l cA.1e Del tra.nellO• crPido al T!Ullig l10 luein(! iero c ho parla con
tro 11 t'11v1~to in nodo da f a r credere ld d i o nel t ort o·· c o:v·en t e 1)c r ~;.~bdolo fini'

v . 6# I.a do nna adur. que , verrf"'Ando che il frutto ttell' a lt>ero e ra. buono a
tr.anrtiarG q c~'era dil~ttevnle a vedere e c h ~ l ' a.lbero era dEu::tdorabila por a
v~ r~ i "l t4l l etto; :p~9se il frutto e ne - a ntt iO, u na dia de anaor a al auo ma.ritoaao h e nit ':'l"!lr~nia.s s e oe"lo. 1~1 e r li n., ma.n!" l C""
CoBi la donna. ere rl• al tralir,no - a t tratta dal b 19 ll'aspc tto dell 'al bero
e dal d• iderio d i a.cqvi11tar intelletto, a disubbtd1ec81 a Dio ;ed inoltre te.u.
ta con oucceeso il l!IB.rito il'lducondolo a.ll:l tras r; ru:sione I
~ on 'POChe pa role 11 raoconto d i}ltncr~ e !ICOlpiece la natura. della donna:
ne i termini : facile a cadere nel male: facile a. eoe ~ Herc per rall iOni eateti~rhe:
e di preeunto ..,a.ntag-q:io il t~~al~ centro il bene .. facile a oh1~dere ~d. ottenere
la correi t8. dell 'uo'!!O I

J.!uom sa. du"lqut co"JM e t df!vt coMporta.rs net rispctti del l a. donna!
le. 11 racconto d1 Uoee C btl.s a to ~u u :n c on c (! tto arret ra to n ouperat.o? .S i
tr ~tta. d i uno acritto c r e tu.\ oltra lt. 200 e.nn1 ! 1l toe:po trascoreo C. euff'iciente
per vede r e ae J.'evolu:.dcme dell 'uo r10 nP.!lla c1T1lth ha fat to r: tustiz1.a dol rS£.
conto rnoe&ico- d imottrandolo err ato ed in g iurstOl

ioll!! rttotor:-ia ;;reoa c t>Or~Sna lll "uJ>-!~ ri Ot'1 ~. d1 G1 ova 0 l ndiaau._
qu ~ut.t'l Aft 1ivlnit .:ldll' Ol in:peql., ,~~ tJ:JYJ a::OOI'!'nate .P.I.l.,~i~n:.1 d111c rtte n :!ole~ni ne11e arti •

'""'~\!'nn

lb1le o

11 'P l.. no'~11 1 CJcnt1nont l-rn .~ra o · ;u..1ono vr-:niva 3p3o1a.l.E.ente oolabratl\ come
l.fl""~l"" ontantll
1£11 vir ·olo oonlw"'l e e d1'9 lla nobilt:\ drtlla. donnB che st:rba. co_
ea.nte f'odol tn a l ""rito I
'n :;or:m~in '0 n. tnrm :

C"ll1b.r~t'1.
l 'l 40 1delth. d1 rnr.~.olbpe n't'' t~l i :JBe• ,. nn.'Y'rA.tn. la cr..:.eut'1.
1 CloOf!:l t ,.,_ 0'1'"' •ra""'Y1 fe ~e a l conor 11 ichoo '-

"'uc··o~..tn .. o~w.m col~- non vuo1 sonrn.vvivere allt') ElOO l"rlO d1 auo 'r.{!.
lto pet" l'oltt-n.--:("iC d1 3s:;to e !1 t o --:l!o 1:1. vit.n o"'lodendo ven~et. ta!
r\al1 o Ceoa.""o r1TJ1.4d1a la t:O,..lie ooe;~ ttata. d.i a~ulterio con Clodio
J'nO E.verln :!i ...lO:L ·tua.l~Jdot!O l a <tt.~lt.<4- 1"'.4 non a.r:r.10t.ta oi-Y' 1"'111.1 ~i.'l- Aoanettata l A

>1!11• !1

c.,,.,.• ,

""'".1 ~ tr.-~-t t.1.:m~ J.,\ voc~ Glvina oolt1.•·\l l. ' H.Uul,r! r i.o- ,...~ oabben e 11 d1
1eto t>i·-r~""(.\1 'l""~\i. a·.~.:n.tara \.l.lni:U\... ·Uverr;a,..ento l1 clon!d. doruto l ' a.dultert.o dal:
•uoro cla qu"'lllo d,ll::1 :t-onn~ I .\,·•q_"Joi.'JO il ri•,wlio e. :10lJl 1etanza d"ll ' uo'!t';O el"n.
' adulterill ·lo \1::. don·.1:.t run1 t.o o ollu l •J.:Pi da:Hon.o t
",u-:t.1do 1:ud~· vt:41n a _ijaycl.·o ctm T :u.'7·r :;ttu r1ttar~ h1. :ro~110~.to"'• tHJOl!:.

1.:•

~erq.t..,l"l

""uor1 o .ti a a.,.ua l"-

...,. O:r"":-:1. 11r, ..~ P.bTt'l- (11. l :bOl•Urli!. da.lla I:OCVCt-it~j r1aJ.1.rl l..tl[.;f;& Lb1uran_
l per f!.~'!"!l~ •;!'t'!:<t!.&·,o. :lO~·--h't '1 ".'1111{:;\:!lti nvn }Jr. l'fl&n1x to 1:'- ;)f)cr\lDr'o ed 'hn e&Jpl!.
1tZLt~ tfl r1cosl."t~r ......,'\t.u 11 r1 ~"!Ud1o !'$!' .,..u•:ione C:l forn10tuJione dell:~. dcntta!

!Yiolt<"•1 t '' ttr.: l o. J"~'Q·.11tn~io•<e C'"'1.vt1ottn
ll.D. f'erlc lti! tel!c don::w. v dnll~ 1: ®n& r oo;l1c.--lt f"it.C j_·

r·Ot~•l'·'l 'i-l':lLiLiO!ilJ lo.&

C;'

it:-f'l.l.'..-0

1'·•

'\1'>PI'llltf t.:·11.£·

J ' <tll·)lo CC·r

C'Udi

r·~d~·,~t1~

~

t.i C~l ~h!'l1

• nozcc , " la f'odcH v non 1r.vtmo!
1;;. rHOlO( 1.0 H 'l!Hl tJW f'tt¢(1 deJ.).Q ft0.8810nt 9 <l.fl~ flen tf.'!"'9nt1 UT'IE\!11
Jt.re~tante {li"Ti.ntt~· . h~= lll Lro. VcH.ttJ- •ti tvlo 11e~l:t ~·e llc?. n· (l 1'cl fr.ec1.n:l
telstib1le

.tt'll~

-~~>nr,.. ~-

l"~"e11~

rl",t.u·

'!

tz:.

fr,.rtn1 l c J.l

!!11to

tH ''r!'Ol'C

t c t:m.r,' et"?no

r~<·1 5JOOOl1

in o ("'r'~ luo r-C~-'~. ~r:n? L,:;,vo :u· r~·~t!"~•:~l c1;r.:,ve.r.t.i 1::.1 t"S.trLmo,·d.o o•,e devo tr1wr-o:.r--,
r.-.o dertia !) lao fSCIJltt. ..
<':."in. ' '1.-n,~n t:n ~l.JJCC it~f'B• lr, . ·t,irll")o h"'lOh: (l~\fltH'HJO <1 o'· c1. ni tl£.
o:;stu b...-ftc! ·w ··o~- .. ,..,~ 1"" ".1>-

'!

::! "\c,;i" .•, c.l r tti.r":OI'1o •c l o ch'l l!er t.• 11 '>"~Ot.,'l"'t>:i atlO"tmrt t··:l1
•!r)n <"or.rrfHW'·
.., !i·"''r1f'i. lJiJI1 L'u··1li d":l't'o··o 1 t:!'·r ·tl&i a t:·ot-~sd. qu""111 1\1!.
'l donnr- .. r • -..wr-t~ .,.. ·l~·-·HJ~"ltt.~ l l;. ·~~i.~ltn r,o~lv ·oc:1rttt- : 1" (l()r.na. la. l"lot.llita n~J\.
'l c: .t& -~;, 01 o:.·r vno:ont•'1Ct 11 n~r!W c ;.,1(lntcr;Ch•t· 1 Ol"(0'(1oaa '1 lui- "'·llevn ed
duoa i "'i"·1'1 ... q:--:".rf" " ' C.1" .,iJl<ti 2_.._.r'l"'.!t:~it:o•· c;ofl r.r.c ;·o e o cvol'' tH')n't1~nto...
~·"!.

bbl ir·ht

cl~,.

·n

""f'~

ic~rlo-

.,_ a:;.o ~:\;.·~~;·~,~~1.~~~~~~~: n~~t ~~i!~~~-~~ ;~l~0 ~~o~~!']~~!, ~~;~ ~o~!\~~1-

o eo,l1cito () J130tt1ntcuo <.i.l e&l!G.t'l..a.J•i all ' ..._o,o l ' ht... ("1) tT"tv1<t,!) J~ ··ote~''"':3 •
~roh~ lo ..... 'i'OC t ·,,n 1j·... :·z'Ctne a:;.L•·lu f:roll.u. collo l nuircl'<o e oollo ·'".t>lne'

rr. Mt.,.hl)r·.ic r.HJJ;;,.;u, !'tli't.l ti... f.. w. I.!OncuLiidl(:' 1\..- • t;;r ' rr..J.c1~;1e - r-~
on bun rotr~r~"'-o-~· .. 1 ....."-"...t·ir on1v :.t:. t4::.tiuli.'. lJ.U>OiU l.:·~ bi.~~ t:aRa e -tau~ 11 sue
uolo O'l1ln ann~ 11! tnJL oc..r.:.to• . . ·-·· o '\.i w.ar~i ocl!n. ~·Ct.rir-:1-'a nate":'tli\. rcutano
nta.tti r..a vnbOr<~inati r~ ouelli libe·.-·n.r::entc .soou:nt1 va r tto la. f"n.l"'i('li- C·l rx1"1
o d1 Ct•i av~uTn a.nc '·e 11. noneI M:.J.l1 O"te pOeaono

4n'l"1V~r• ~lla

e son r,r.--wi nd ir•l."'rn:Ktl"f.t.btli e nor~ fltn
ioi'n::~~.o-.n rtoll:. !1-0'r.ri(l. inr.tlonplon7~a...

inoecervanaa dollo.

c~,n,lGr.sa~~.~. nof!li'I)I'}n~ -r.t-~t"

i'tc~ lt!;.

lc. t;'oz:no.

ct'lniura.....
~tr:l l·~ ~o~

--

FAillGL!A ; I l'ADRl g I FI GL!e

Gi chtede: l a FaMi r, lia C un ent ~ natura le o un c le ::~.ento de l l a So otetA.·?
Pe r g li anif\18.11 t :.· r;J..i;ionovol J - 'J io ' => rK~n t.1.n '0.1'"''!. " - l a f.J.m i 11lin. ?: , in p rin _
c ipio natura l&- Poi ci d i ;;~a pre sto- ,e r l'uomo i. opo un eerto tempo r. fermata
nel euo corea da preot•• leag 1 ohe la ree olano nel suo essere-

nove estate 11 p:tinci pi o de lle. fa.!!!i g lia.- ctoC i n tutti 1 'Pueei oivili• i o
credo ohe at poaea titubn.re a f'ornAlrla.; ma una. volta crea t a una fam1cl1a non
0 I
840ri f 1010- non Q t
rillUOC iO.• UQU 0
SOffer~OZC. 0 he 0 0 0 VUlc<l la J)f3llQ. et
eop'Por t are p&r Jn."lntenet· l a inteara·

c

e

: 1 t3 ovrebbr. r1 ten'"!riJ cl1o

'e

~ia

l o. donn a hlon cc. '·' CJln.tte. I!TJ•C ie.lt...ente e lla.

ooru!l•rvaz6onc ,1f; 1J a ramia lin - c oll( ~or:;n dr. J !n· o fJcnli t:.eTJta~ ... n'1~tea ouati ISe,...
nre Q CJOlla r 9.G" iO Jll O i"~t' &1 L:Uf!Or::WD 1 r-'OtiV J. di d i -&:.; r e~az.lone f llmi l~lif:re ... 0
~ ulndi P su ll •uono oht n i dove oontet"C"'

e

Tl sentimcnto non
ob i c tti vo• ha le rnw ~referenz c c i vuo i con 'traoti l
I.a ratt iono ~ se mpl·e a sc r vi zio lo, .loo de lla into ~ ritU :tam.i g liaraLe r:cnerazioni c !.~J ui a uca:eeuono ho.n no a~pira.zioni :lif .,.erenti fra loro- A
un dipr es e:o c h leroando -d ... una. certa O. iata.n za ch i a stn.:.:mercr..:o; corn,1 uni t il. d i n iB1!,
ra- ~ ra padri ~ fi g li 11 diatac co puO r ncc iung ern an ch o -3 ! - ~ pill!

I padri hnmlO un' ea pe r ien"Z>C. i n 'i.Hlse .\l l a quale cra<.! on o C:. i c ono~cer" ciO (!he
vale oon acrvare nai fi g li e ciO c.ho si d.eve abbandon:J.re com~ lo ro pern i eioeo1 fip: l1 hanno le lore as pirazioni ... guar d.a.no al fu turo coma ad un miram;lo ly,
minoso a oi avvsnturano vor..:;o eli q u ~ ll o s pe r :l.ndo in brme :: G:nza nessuna carte,2_
zae f'l utu: t o u .:. 1 . ::! ia!.t..c o o ... d-!
~r o o s servat.o cha la f o. .. i r lie b one .t: t :.inti e a:enza p r a c o c cu·na z ion~ t i nnnzi~
ria !! On avviate ve ceo i l cl oi!".an i oltro il punto tn c ui han oo s ta t o que lla pove
re- o t a li da. dovor procadere oor:lt oi dic e col pi ede di piombo- Se un a fam i er,- l ia ori p: inar1ama:t1 te ..1 1 limita ti Ji!9zzi ... ha fa.ticuaa!Mnte pro dedu to varso una
meta m1glior-e - e f rattanto h a vcdu to l a ravine di coloro cho han troppa o oa._
to e s on caduti po1r l a v i a- s i fLlrna u11 co ·1oa t lo unl la t s ra l ~ dalla v ita a
Prepida. per 1 f1 Rli che ai ap i ng ono avan ti .. nel tinore c ilo oco i 31 aporgano
trOp'flO ::ml l'orlo dell'i;:noto- !!a ni •. mte 11 t.ra.ttiene d.a lla v e: loci t O. nuova
aasunta ... ne dalla. d ive raa via. inforcata sscondo 11 proprio 1st1nto- e eoneid,!.
r ano i "aa ~P" i" con aig li dell'asp ~ rt:; come l a prova del la sua 1neuff1o1ento
audac 1a ::;:o •volontU, o capa.c1tU· _. n queste 00 1 dizioni la d i:ltan za fr a pa.dr i
e fig li 'li t""addopnia- e d l venta. - .?d-

!ealma.nte chi nOn ha nulla di rieerva e paralizzato a l ounnto nell e eue ali
zioni- me ntre C na.tura.lc un ou&1J t!Or !.lo r a c;g io in ch i puO far ~~::;e ~~no.oento ou
una piU solida base o ou. posuibi li aiu.ti i n caso di difficcl.rath L8 nostre {!enerazioni han via to c roll.a.re .1 iU J. tl uu ·- 1 to: !loi c; lovani e r a.vr..
rno Quieti su w1 idoa l a di paco - cl ri t cn•Jva i "possi b llc una c randc cruorra i n r9.:tiomt d allu ., 1ci d 1a l ita dt~ g li tJtrurr~ nti bellici- o in un pro sunto ;vi_

lup po dell'a.r·ore da l proao1n;o c he Uo. r!:.i llenni ooatitu. iva l a. apcra.n za una.na!
~\ue s ta opinione dava una gro.nde u1curezza aul valor• del r1Bparm1o cho era de
fini to " 11 primo c:uadac:n o,t"
Poi ab biano v i .J to lo. pri-r.u o qu i ndi la 3econda t; ~e r ra r-ondill.le- che h_;, invc s tito tutto l'c:J:.;e:o u::nno '.! t u ttc le au ~· .r~$
coltn. ne.l ri oc'. i o ne ,e; li ~110rper1 d i quel l e- 1 1 riapa.rr:tio e ot a.t.o la. f ont• a
CUi la g uerra lJa. at tinto p~ r l c Due flUCtHJ u it~ - 8 in t al i g u orre Bi 9 disfat tol
Vicevot>oa g li audaci oenza s crupol i o i von i. n 10sueusa t i del potere per co
stitui re l e proprie ricchezze- Le conoo g uenze son ut a tef e uerra civile- Odio
s oc1a.le - crudeltft inunane inau d ite- pe r i pd.dri 11 cr o-H:6 d ella fode -par 1
f i g li la sua. 1nut ili tB.-td1co fede ne lle coaa buone)- i> ' a ltra r a rte in aeaui_lo

LA RAG I ONE U1IAN A

L' Uomo

definito:Anima.la raeionevole pertattibile e naturaloenta buonot
Anima.le dotato di fave llr.J. e di raalone I
t:reatura dota ta di 1nt e ll1 ~cnza.l

Comun que de!in ito l'uomo,coneidaro la r a{lione la sua magg iore facoltB. I
La.

r ivolu z ione .rrancee:e,volendo unire tutti g li uo mi ni aotto un' un i ca reli

~t i one, e tabill.wla d ivinttB. per tutti; la. RAGIONE.. i l c he face g ri dare poi a un ore dente in t o ; " q_ue g li 1neeneat1 h an daoretato 1 ' En te :;uprem 1•

Ho ohteeto alla «ag ione: e eia t e Dio? .. c h e ooe• e Dio?
La ragione non h a potu to farmi certo dell 'eaietenza di Dio 1
La rag ione non h a nemmeno potu to ta rm.i certo della non o a ietenza di Dio I
la eeietenza di 'D io non
oontro rag i onet

e

Comunqua ei vada 1nd1etro nei accoli l'uomo ha eempro cre duto in Diol
O~ni ef:fette preeuppone una cauDa·
Eeiate 11 Create- colle aue Le ~g i immutab ili - coord inate f ra d i loro-t'!!
ergo estate 11 Creatore c h e ha fat to 11 J.!ondo 1 lo g o verna 1mmutabil•nte I
L'eehtenza di DiD
compatib1le colla tr ag ione Umana!

e

La ragione Umana e 11m.1tata .. quind1 1noapace ad intender Dio in:t'initc

eterno-onnipotente• onniecente•continuamente g iueto-eup ~ riore a d og:n1 volon.
t 8. od influenza eaterna- ma. puO conosoer l o pa.rzialmente n o i Suo1 attributi!
I 1 filoeofo col razioo1n1o
LO ec1enz1a.to oollo studio
1 ' Artieta. col euo ee:tro
I l profeta col dono dell 'anima. sua•
11 devote colla fede
ll ee mplioe colla tradizione
Non eeiete uomo - ne iatituto- n C oong raga di eaae 1- c he poeea intender
Dio nella eua 1n tea:rit8.- non pote ndo la parte comprendere 11 tuttoLa ra¢ 10ne- la 1ntellia: enza.- l a eapienza-le faoolt B. umane eon doni d i
D1o .. di cui l'uomo puO eervire1 per cercare d1 conos oerlo!

tbo che e1 pro:teala ateo e materia lieta- ma n e lla sua vita agiace in fa
vore ' della g1uet1z1a • alla rioeroa oneeta delle ver1t8.-in quale1ae1 campo"
delle Umallil attivit8.- 8 un credentel
Uno che ai profe eea credent• ma. o d ia- fa 11 male- ei ritiene sopra
altr1- ha una elevata opinion& d1 11~- non
un credente1

e

~ li

Uno c he rioorre a Dio per ottenere un favore - una vendetta - un perdon•

;~~~ 1 !o~~~::_t:=!v~8 ~1 P:~;~:-~r~~~ 0 ~n n~~·r:o a:::~i:t•

a vantage to dell1

Uno c he d.iaprezza g li altri- le altre oredenze- le altre op1nion1- uei
o coneuetud1n1- in quanta diverse dalle aue- o ahe ore de di conoecere tutta
la veri t&. cludlcando in errore c h i ere de di vereamente - non
un credente;C

e

~hi met te diecordia fra gli uomini -o :t'ra 1 popoli• c h i ei ta pa.ladino

di ing 1uet1z1a pur nel mondo 1ne1ueto- chi
non
un oredentel

e

e bug1ardo-

ch1 deride la virtU

L"\ vi to. •1 h'l reeoo a

cont~tto

contlnuo oo.oo:ll uomlnl e 111 h.!l :tat to

aouola 41 pa1coloe:1n alllono Uadt.ata nollo opaz1o 1 nel to.,.•
l ' u""" , d1oo 11 Leoporc11, b qua.o1 ooupra tanto T.lll.l'V811:1o quanto
Ar~lunco

biao:na-

nl.~,e

o :e T",e r ufuscire

~onaoc.'Uont1

aanzioni

1 r·n.lva.::1

~u

d•va

no licitaro lo lo.-o az1onl 1n quanta B1ano ooatonuto dD. potonza Ynl1da erto1
tiva-

Oct

110 v1oto

oh9 non

11n1t~

1 B&l'YBSl supere.no tal(!

~oo.no

~)C"' ~ono

o e ol

r or

lE;~

"rlsoh1ano d1 oubi!Tlo

oonueeuenaflt•

!"GJ!r.io o .. "'t lo ::of• ..

ot~;.no

41 e seietera lllltJ conoo..,-uer:t,i J'G.."li:f'ucta':1on1

T"'' ...!lli•

:to~ll:

o

lo qu&_

li ei oosportano nollB ·vtte ecednllinlMnto oorm e li c.ltrt- tnnt~ DOll'f"Pl~ ~ la
~~inc ipi

l nflu lnz;J. d

J!!Or .11

· 0r1 si aroda oho b

e a:; ratt1 ;.;ull.n r 'al tA nnl ,-en· ·o·

molarloon1a. soituen ngl Diet rtcordt st,·n11'1oh1

di ,,. una vit.n non wno i'oltoo e1 qunlo1Ml altro,
to liat.s e

1 r•el c.m:he fortu.. te.W-·' ro

11\bl)~.a

r1

~ L'l

r.ia v1tn

noacun

vunt.e no·ttvo dl poutlrs.tntl)oo Gu rdnndont Bttorno Ito

~

ot.ata

r~-r.::-1.;•\.co n~1

~1on1 eo~

•l

rile_

d& rl.ten&_

re ohe altri• tlJ'pB1'"GntoNntQ 1 p1U :tcrtut\at1• etono stro~t! i n Yltn lo,.o aeno

ue,·oni e t r

~Qu 1ll1 dl ~'-

ioT"oe c.4Q '

a

n<Jo

,,

no.,

nY•"'!r

oill cbta ecoeaeift

purto ne lla Lia vita nll'utuzl.&- on• , oo"" <11oo 11 Inopard1 , tl.'Opc.rt1one "1
1' tr.eeno-

sppura

(I U8S.tn. Spo8SO :Q'!'tt" :1H-;'lll1 r<t a.lla QOQ.'r::J1 t h d\ a1100 1n£f&(!!l0 f

IiO O'lrGat o lc. uia t l"•·nC'juill1 ~1
pie!~O

c.oco r-do our!

oa.ao oppOJtri•

oe

~

l J

NJ.

p.lt'D iot,:lV

<J

n~l ~Uae-..taN

1.'9.

'tit:'~ ~ t. ~. "l

otr!uoo sa 't"'Itf"'fn<iolo taro• ed

ca

c:l1 eventt in

sopro.ttutto a.llontnnando 4&1 1110 ouo,-g aonthwnta.le 1• oo_

da

·~ ')()CO

r!M,I""A.te cd a,.btte•

v.::ei a .t.u m.r., trurda. eta · o roo' iootr1 ve .. z
tiaei~

lt) r:.io ~zion1 1"'1

acoett::v~.d.o

p::...r·1ntS. l 'wat.i. a. ' " d:.t

vi.t·co l~

~n1c 1
(~\

d1 omr:;uo o

tm

nul~l'"o

l11!'1it!l

e.f'fotto• con e.li

rJ.

tri che nor1 potJao ullontv.no.ra dalln nin eoiotenza. vivo :f'orrw.loonte oecondu
e ll U!!l • lo oonouetudini de l t tn"..."!(>
di Q'l•Mt.o a ·.a i.n
~.m bla~no

1 t.r n 1 ...t"t

'1-r...

;

d.1al

t.t1 •

ltlO"a •e ~nz.c.

G1

·~ 1

pi&.oc r c

t>cnder eonto nt
~

t.~,.z1

1:;. !J <M\d1e:f'az1on• d1

o 11 d1on1acere o dolon ln. co!lae;uensQ. tU un d!llaid.,,.to 1l"'OGddl8

f'atto ho litdt3to 11 nul'l9ro dot ptn.oe·•1
o-..udu c ;• oeato .,.inunola non oon

~1'/'lrt

:l 'lqi

OOYL'l

u.a

1olo-:-t

l1~1t::m ·lo

1 d"l!J\ d·p·1: e

,S!"&ndl dOlOl"O:• tl71tatol•

Bt.>Vf.)\ Sl'-1
DB.lla lettura attenta dell ' opera

~ Suora Nl Ttdita

• Anand&

Ku~~&raeT&ai

: l~1t1

dell ' Idia 1 del Buddiamo-

dl

- non ho aolto ritenuto aull& Teolocia

1 aulla tiloaotia indiana per lJ1Pr&paraz1one- per l 'ttB. uanzata•per dif'etto
di d iapoaiziont• ?•a, coat 1111pr1 ho riltTato Mditando, non eaiatt idea- 01:,

dine •ntalt

1

.oral•- alate ... - ohe non abbiano qualooaa aooettabilt da o_

rnuno di qualunque parte del aondo 1 di qual aiasi epooa - oo . . pro"f& oht una
la t'aa1cl1a u..na td uno 11 auo :ra.ttore•

Voclio qui riportar• aolo la oonoluaiont dtll ' opera euddetta: • La Ti.

ta ordinaria dtll'uom nell ' india

~ d1Til&

PJ.

in quattro atad11 - Studtntato-

drt di tDlclia 1 oapo d1 oaaa- Rittro dalla Tlta atti'f& - R1mmoia o o a p '
ta a tutti 1 ltcam•• La quart& parte della Tit& aartbbt la Libtraz i on•

o

HirT&na- od estinzopne - soopo aupre.o della Ti tal Diet anoht : • I.a 1'orza
del oarattere, inat•• col atrito aoqutet&to durante lt •lte Tite Tiaaute.
fa crad&taMnte .aturart l'ani:aa 1nd1Tiduale 1 1'1no ache •••a eente 1• appel
lo irre Biatibile • dirir;e

tutta la sua forsa Te ra o la libe razione od ••ti n.

z ione • 11 NirT&n&t•
L0 atudentato 8 11 ptriodo della sereni tfl• Chi nien te turba di iaprJ.
Tiato- e aha d8. ceneralaente ad ocnuno quel ohe •1
parteoipazione

Hri tato oon note'YOle

td 1nttr'Nnto della propria TOlontS. l

L& tunzione di Padre di Faaiclia porta obbllch i t ...nai - no~:r£t.f't;&"' .....

oo. . autorit&. indieou••a, aa dire tta al bene della prole 1 all& p5.oe do•et!.
oa -oontro cui troT& anohe oataooli ne l aeno 1teaao della t&lliclia

alloroh~

Ti entr1 la tala& opinion• oht la diptndtnza dal Capo ala una intollerabile
ao cce zione u..iliantt•

l~olto

d1:f'f1o1lt 8 lo atorzo del Capo perohe non Ttnca

rotto 11 neoeaaario equilibrio ditronte acli eTenti oht lo llin&no • lo acuo_
tono• Neaeuno

e del

tutto Contento del BUD etato• 11 •ndO oftre un panor&ll&

p1il Yaoto- 1 t1rl1 opuntano lo ali- la .,clio a1 trna in aozzo al aubbucl1o
con parziali tS. • con deluaioni•trno dt'N ••••rot ohe n• tiene uni ti

I1 r1t1ro dalla Ti ta att1Ya r1unco por tutti -

~

della Ti ta• a• non reca probleai inatttli• inauperabili•

till•

lo otato p1il oorono

Per not europe1 • 1tal1a.ni • oootdentali- 11 1UrY&na o a.nnulla.nto
poco oonolpibill""' S.nsa dlaiderart n!l YOllrl la rinunoia. a tutti 1 liC&Ili
troyo per JM naturale la parziale r1nunc1a ai lecaa1 chi s1 o:N'endono

1

a1

:ranno aal•- ITi tando con ctb 11 perdUare del dolor• annullandolo aol 41_

•taooo da.lla cauaa lhl lo

h&

prodotto•

~oohi eon eli occettt del Ilia at'f'etto • qutndi eon pochi 1 caa1 ~h•
d•atino aul tell& dell' a.nnulla•nto

11 aio 1ntereaee-

C1 son peraont antatnate aht non h&tmo mat potuto dtatare in •• un

aenao affettuoao per .anoanza d1 a:f'tini t&• 1 talTolta di a till& o d1 ooapriD.

eion•• 1 aht eon un aeapliae at"\o han rotto anohe 11 UniliO apparent• leca•
aentt•ntale - Oyvero( •clio ohe rot to cib ohe non o •era ) han f'attotl
to eull& attuazione onde ai poeea dire:• tra not non

o•e

p-n,

nient•"-

01 aon conosoenzt chi pot•T&no aver etntor• di &JI.iotzta, 1• qual1 poi
non han reeiatt to net moaenti ort ttoi alla proft .. colla loro 1netnlib111 t8.
o colla ootilita oho lo oircooUnzo hanno in loro dotorllinato• Son cia

d~•!l.

tioato dol tuttoCi oon anoho locaai piu prorondi• locaai di
ip1U aaldi • 1 p1U aenttti

1

sancu• •

neotll&ri per la aia 1ndol•-

oende della. T1 ta paaeano tetant1

di f'allicli"'" Son

Nelle altern• Ti_

in cui talt l•caJli e1 alltnta.no• 1d eooo

ohe la ala reaztont ai riduoe ad una parztalt raa•ecnaztone

per 1& deluaio_

ne aubit&- • lenieco la softerensa aentendo di Toler •no bene•Spero d1 non
J>Ortare neeusun dolor• n6 lllllt &eli altrl: ahe aarebbero 1• oau•••
bial!llnto•

Per •

TDrr•1

&~~&ra

•

a~no

del

a&~~._

1 pochi• con tutto 11 ouore 1

Sento oht non arriYerb •1 &lla liber&zione indiana- at non colla
•rt•- • cht at piaoeri. ptuttoato d1 JIOrire ohe aentind.'- solo - Vorrei

ahe

nella ora del trapaaao eetreJIO la ala mente 11&11••• a Dio per raoaoaandare a
Lui l'aniaa mia oollo parole dol ~allliota•" nolle Tuo aani af'f'ido 11 llio Sp,l

rita; r1aeattalo 1 o Sta;nore, Die di Vertt&• -

ptuttoato cht colla rae••Dll.

zion• ohe diet• " Benedetto ala 11 Bicnor• Dio noaWo , r• dell'Un1Ytr•o ,
Ohl Ci

aanttnnl in Yi ta e 81 faoe &iuncere

&

QUe a to &:iornO 1••

L' Alf'l'IB~'ITIB''O

In Italla.

•

d~T'O

ll

LA Clll!PAGNA RAZZIAL.

~loorctr-:.ento

l'Mt1aef'l1tli'P"0

re.o~VIl

PNia

IU

l)OOhl •

r.l\ eb!'fJ1 erano Tliuttoato dlrottl vor:ao t•aeetmlazlone ohe oona1derava cent
ebreo lt!J.lln.no dl rel1glone ebraloa• :roohl ero.no quelll ohe unl'ftno nlla. !"!,.
11"'10ne 11 elr.nlflos.to dl fl0'!10lO •'~"~lt"&ntt alla Terra d'Iarael con Ge··uaale~
o"1:nt tn.le• ~r quGnto le J')nghler& quot1d1ane dicevano da seooll qu.,etol 011
ebre 1 l)er lo 1')1\L tnyoaavano 11 r1 tomo a O<~ruealernme aeguendo una toroall t •
t.o ent..-1. to nez~ OMl.l!t e'tmp,... 1 tent• "'r • r1svegl6 l!J'l,-.-:tor• do-o 11 eooa1.
ei "ntloe,.,ltl in "'-troM• otroci• prog!'oo,.,. •l!m1t1lzioni di Jil'lt\1• ftd lntine
(!of)O" l"&f'f'are '")ret~.llo•ohe !"1Yfllb un'l 't)oo'l.J'.Icla crudele o :slea.le• Ja queato rat_
to T. '~e,..ta traaG"G" rottyo e 1ntnta calla oa~a Stonleta r1 ton&l'.ldo a he e~lo
ooll" ore&ziono di uno Stato ~raioo Et'll"<>ntito 1ntama:iono.1Minte gll ebrel
avrebboro "'otuto n.vero 1& 1001\- ne1 Jll)nlo Ot"iotimo•
n l't&lia r,11 ft\!rei f'uron.o YlGl rtteol"'gil~nto. ott1.n1 c!ttl\11n1• colla enada
-aolle co~nil"&Zloni• eo1 r:art1r1- colla f'ina.'tlD• coll'il'."-G!l··no - ln m ~cl~rt

r.1eur~

del ln. _ropor:stons !!lltf.'!·lGr.tloa in qua.nto ~odawno 1\1 na.cB"l01"e oultu!'& t~t
dell.l.l tot"lltt~· ad erzm.o qu1nd1 :Lll'1.~-rd1a lei r,o•tmantl ::en
roel• ed tnolt.N n.vovnno ln rngione di ':!.tt~n1e'l'"ei d.r.l t"T"lonfo d5ll" idee 11 .!!.
rCJ.li qu~Jlla Pmno1!)3z1ona che 11 taoaea9 e;-ual1 a··lt <Jltrl ettt:JJ1n1•
b"'neen~.,..e

11 !!lOYimnto t.3aoi.st'1 tl'"il"70 gll ebr')i poa•J:tt e pa.rtao1l"Gftt1 1n oqtu m114
ra• ooai nella v1P:il13( eanoepolcri•ti) e nolh a•ione • ""rtirl • i'erlti """'
lA ~tvolu~1onl'll • n.,ll'ora. llGl t!"ionfo•cor..e l'ltlrteclp1 dall•esorottc e doll& rru.lt
bliua r~.rn1r:ir.tra.z1on~ne.lla t;tl"antl• gaer!"a cot roortt • I'!Utll'\tl e cos. s&gnt d.il
..,..~lore ( d"'OOl'"Q3!ont.)-

.n Germnta. el eM ec'\t.,nato 11 t'J)Vi:tnnto n-..zi~tn- Jepl0!"'1.to tn ltBlia ds
qU'181 tutti• ,,..nc~· l')Cir 11 o~ntraeto tra 1.a t;UIS~ra il"i ")lJ1 a • IU'llia aV<lV& ViA
to e U. ~!""nnia nl!'f"<!uto ~~ov\nete aattont!'1.onal1 con mlta roT'.Ol .. ,one tods_
ao&•L ' I talta ricoveft 1" 'f':1in&t:;ce (..ella.. Oa"M"ant.a che l'C<Jo::uo :a.V& 41 ti"'&dimento
n41l~ guerra ,..Gi'lte.• e Ai mraecuztcn!! oontro 1 nuzio'lali tedescht-n
cl"& .a
eente •'\laaoltnl cite av..,vn. voluto ln guerra e ab"Uldlerato qui 11 d.Nppa del Ill
,.'!'ll,.zlonslion> italiano• In queato oond1ll1on1 gl1 ebrel dt lt"lia erano oic!!.
ria ntro 11 -p-ro~~al d~tll.A lue tedeecat .cm11r..enc nel nmt~tmnto 1931 11
!!O...,mo taeoiot& dette le T>l"1"\e 11TV1ear>lie 1noerend0 le dOI'\'>!'Ide re:lnti~ '>1
rovim~tnto a1on11ta ralvtato 4a1 faeo1&t1 ne nCII'i per tacrttt.o O&l"to \')llr una tn.
oh1.~eta ae,-eta
a not ateae1 eubtta•

tn duo oonoo"N1 'l"ft.~tietra.lt a eu1 -p.f\rtea1p0 A.:pulla eN!"8er-o 8J'1aod1 n•1 tt~
11 a Odlamto o a ··uano ei tontb " danno 41 l•i U!>'l P.~"z1a11 ~· a G&llara"{e
ea ... l1o1tt~.r.~~nte, ln q'UlU'1to !1T<3Mo ..,rGtastato M un a.utorct·'1ole A.""Z~1n1ot~tol"e
OO'It·.., la graduatorl.a :!'alnta " d=o di lo 1• oeeo rio'llOee a rw• dObbial'lO P!'.l
m -oro.....,den Mr l~t ne•tpe" •!'1?1l!Wl® WI• dtatln:zlono che non era altro
oM t'ill1c1ooo.• " 1•11nno oqu l=!nte l''Uiallll•iono delle elotte •t r.t'reatb al na.
mo di lo1• e ee poi anoho A: lla entrb tra lo aeaunte lo oi de,. ad uno. rinull.
cis...• e Ill ~o 1nt'lrven ~o ':)1"1'01!0 l'o.aoe::usore 1\ll!\ ~ . ! del :un1o!1)iO a

lan•••·

~rtoana- nmoro 1" "~~10!:\1" - •\.usf!lol1n1 trelltb
dell'1n•u""eeao~ '!i tll:r of't~ree qw.lc~ fuo1le•.;ottndo 11 ee"" d1

V'nnrte 1 '&vventur:l

'f'lt)r t'6-lL

,...
quell&
all•anz" ohe doveva portar 1'1 h:Ua o ln u.,.,..,-..,1a alla ""on11 tta• &ubi to dopo
vonnero lo p~iaa ....,lteetaaloni di oepllr'"io::e <> dist1nziono a1 donni de<tli 1.
b~el tontooh~ ill.tooolinl nol f'obb:raio 1130 1'!'~bbl1camento ~laoo aho 1n lt-.11•
non eGtatova una qu~stione ebra.1ca• salv, o.loune rie'"'rte r.-iit. COf"!""'t'O"f'Mt1 11
l"'l.la latente o unn Sl)l'!'18ttoss. tnnd~nza. cont!'O f:l1 eb:re1•'L_. mna.rah1a non en
aneota eceea tanto 1n bMao ohe e.. n 'I"'tesso l'"fte.g1re contro queata neGBZiOM
dflll r1ao,..,.. 1mnto It'l.U.a.no-

Lo oii"P>t1• -.eroo l te4oaoh1 urtaft!lo oo1h pi'Ooonza ln I tnlla 4ollo '1
don • do"li orlani dol &lldutl nella 11'101'1'& • par opal'& del ted•aoo oor:o ldora
to ~lno allol'll l'otomo nootro nonoo-Tuttl aapaftno ohe le aop1:1'U10n1 a-1"111.
nlo!ta .,.,.,. oull'Italla fino a Verona a ""' Trlaote od olti'O•Lo nop1r&a1on1 to _
doeaho mlravano anohe wroo 11 modltel'l'GIIao aull& oMta ta•lJ)Ollna-o oulla o1_
rena1oa'loll'ootate 1938 ecaneg;lava 1l fruoonto peroM 11 racoolto prooolm pa_
rna oompror.. .oo• naoaolinl ol 1'eoo met1tore o trebbllatoro a oull'aia dlJ.
eo parole ooncltate oea.1tando 1l fatto aha 11 raooolto are. aupel'tore al tt!Jil'l'
to o oho qulndi o1 potc"" fl>r a""'"" do11'a1uto otl"&Dloro• rlol\looto • r>e«Ato
• dloondo• quanto cl oa1ano1 • nol 1l OdllllliD al t rotta..~toJ• • :11 dloon olio
1& o1'1duo1& noll" nonota ltallana :rlohlodna oro in oorrlopattln <141 a r - o
~· d~0 ..~•Jl:.,~~d ~·~:~!"1:" vo"::o ·~~t~,~::;·~:":!~~~1!~it!~" 11" olnonl,
Lu.~Jio 1?38 ~ l'o-ooo" •loll~ doolalO'li '!UoooUniana• OO"'f'U . . 11 gran oon~l
glio 1'Mo1ota- oorr,, llol all edon~1at1ool loro ....,ltont.o f ! r::nto <1& Penda od
altrt•ln oul ol o~ta,. lu :pur1.tU della""""" ltallana e la neoooelt <11 di_
tenderla da.l oontatto delln razza obra1ca infftrio!"e•

Poi a eottembi'O ...,nnoro 1o lessl antiael'l!.te• oolla ocmpUcitl> d1 un ooa1d,_
4etto Tllrlamtnto 1ta11u.o e quallr.. noo .. a,.rlo. del re d1mnt1oo dol Cbnooroe
d'1tO riBg11 ebrei a -.iaomtmonto o d<tlla boatuto cho 1nhinva " vtolaro• o a
Yeva gilt v1olato laaolando nerduraro lo at!\ to dl eoooztono ~ltN U loci t~ e i l neoeeaario a1 r~tlno dell'ordlne l)llbblloo•

Al)lllia • ineectnd*• • dowtto laaotar• la ecuola ~~ :~»th da,. gl1 eumi al_
le aue bal!!bone• It<>lo dovetto tro1'&r81 eeolueo 4"4>11 atudi ""'bbliol eaaendo
alla Uoonaa ~;1nn...,1ah• ;ll obrel aGo1ual da nn gr.-.n
dl mnaionll
Do .,...,. Tide 1:. rorlm> d~ll,. :l'nmiclta • i l ••..., or;antoru no eom• ror
t!>ndola al pun to dl srte I Un" 1J!'4W dO'!Il'l'8Be1one pa1oh1oa 8etem1no equnT_
brl e dhtuns1on1 oll<l la llliaerl in gro.ve per1oo1o- EraYa!'!O eolo o.1 ;>r1noll)10 I

"""''"O

Glt ebre1 ooreoro !11 r1porl• ma 1 T11!111 nntieem tl oontel':lporano"""'nto u1
alanOSavano a rendor11 vani• 1l tutto eegretal!8nto par non :!"&~ r.nort1 re le
oooe al l)llbblioo aparta,.nte ln .,...,.,. cont!'&rlo & qu. . te: lntqult,.._
;aolllal 1111 ebro1 da1le bancho• dalle tar~aoio• dall'eeo,-otzto l'l'ctuetonr._
lo • oequaetnto l'<>pTJtlreooh1o radio• tolto 11 te1oton..-ohtamtt 1 ctovanl a
lavorl peeantl dl . _ , , . . 111 aOdo ohe no.,.,.,no poteeaoro uaeulre 'lUelle
nrootaz1on1 dal1a 1el'!ce ~ pel'!llle:.e• ll oile reoe din ad un tunztone.J'io 11.2.
vernatl'fo d& not info,..... to: •m dunq11o devono !!101'11'8 <l fame?•
lloprto ed ltalo a Vnra.no llOl'l;;hi o. Cll""r .......nte o fleno• Ayulla a Orl;;;alo
a raoo0(!11er t/at&te• a J)01 a Gall"""to a ...,ndor latta da Aunaghl• A.lborto lJ..
beratoe1 dalla dlr•tta poroecuzione J!Or ra=tont d1 salute e llln1a oon un po,t.
•••• ae..,3trala pronl.oor1o• !lol vecohl eooneratl per r'J61Dn1 dl o~In que•te e-lrcaatanee nbbt ooou iono 41 rllevare ootM no!. o1 &Y3»aoro P.l.
ohl not!licl• M quoi poohi ~m.no a)»o110lmnt• nal cn!%pll prc1'eao1onale•ll1aer1a
U!!lll'l&l• A1ouni annl prltn due ~>nooatl 1ol lu<~~;o erano atatl ,.,.1\ati (lalla
protuo!ono pa,. rag1o'11 ~i oondanne pane.l1• ..,.. c:ll :.vvooa~1 1001'.11 tnterven..
noro ,.,.r !'n.'!" ohe non m."loaeoe loro un•a.tt1Y1t~ aottomno n 1.1 loc1tti.oo oea_
·o dl Tltn• I ralo 1 colluchi inseaner1 ai t'eooro in quattro cont...., dl ro par
ostaoolaml ogn1 &tt1T1tb. protioua lecita• I seo,..tri 1101 !'Urcno d&i'erontl
verao d1
• e ar~ onor del W'M: reglatro un tu«e_.,. non locf\le ohe coll&bo
rb prota.. lonalloonte oon rae ln b&rba nllo le;cl lmiC!\1&• A ouo m<:ll!ior ..r1ie
Hoo che egll era un Podu~ • Gli ingegneri locali e1 pr. .ero delle 11oonze
• anoho de~H anttol l'l ol tre 1& 1n1<'111 tla delle loggi t.ntlaerd t<t•

ruo GpiaoC\ rlcor<\erb ftoa t>\ntl•hlr.n dolla rtl41A8 1o:'IO dall 0f\l1Jo J)l."O
tnolonalo oo!)'(!l oh• un cllhc6 ..v•-.a dotto ""nt•,.do al <do oUento aho lo noii
potan eae..olbre• un altro teoe p!"eJJ•1one ft!"DO un 1n4\lattt:~.le " aut fa.ae•
la dlroalono 41 uno etabiliMnto poroh~ toslio..s 11 oartollo lll41oatore Ill
quol l!lio inc arlo o- abldnndo• tuttoch• U oe.rtello tolto '"nne TJOr lu tl!.o 'PHI.
a1on1 rl&J'I"'~11oato al auo poato•
'loJ>O 111 ..alualono un lnduetril>le vollo t•r una ooatl'Usione doneisl1"11.
dolo 10 di un\,;i':'J9!'0 un cr~omt:r~ col q_uale ero 1n oont&tto nell'lntereeee d.e1
c llonte in aooo leoite• Un oollesa oi lamb col ol1onto poro'll doft lA prefs_
renta o.d \:.."1 etur'ec: tt.ceue'l..n<1.olo d1 -p1et11m0• J)ltr mOjO ahe lo ctaaeo non Tolen_
do nota m1 otf"4Jree lo eteeeo aompunsa p..1rch.lt non r.1 ta.ao•el Yedere aul lavoro
Naturu.lmente !'"1'1\lta1 na rot voll1 eoltanto essen lliilrt-"l.to oul lavoro oolln
eu& auto ;w.r farr.1 vodor a.&l colle_sa uu~T1on 11.lltt sa. oattivario• ~~ tale
J.r'Un..tOCI'I80 lt8DO riCCUCI~ 11 QGomtrf\ d! COllab01"&£iOO U()D un c;iud'!<t- 1!!!i l'Or<ll_
ne det b'10m&tr1 lo uaoliG XMI'l" lA. sn.!l. effioao• dit'esa 1'1:usunta ooel• r.1•1n,t.
c. ..Y1 non plu piu oeeroitur~·1u son onur~'<UIOI ehe un ouo cliente ala w:n\ta
lla ..,••• ohi mi he. danunoic.to• m T&lo tanto J>OOO ohe no. .un oUe...W aer!." a1
1"1 volcel'L • lu~ • •

:!f!l [.;'mno.io 1.941 eaolu;'lo :;tU. rlalla J'lrof'ctaelon• Yer...n1 :Jhls.mt.to 11&@ \m
1nd'..latr1'l.le ohe vol9va r1t"Ol'l!de una ooutr".az10nu• Non potcsi aaaumn ltincs_
rico of'l'~rtoa! :per lo !'OC10n1 della le~tee• re.
J>""ooouJ)!Uiiono """ ouoatas
\1 propttiata d1rattcre de1 lovori .,.,. un geo.,tra t1~t11c 1ntera..sto del
tl.tol,..,.., P~ll" 1..,-.rooa 61 aoobu·lon! ohe U eae""1n• l.~ 'PrGr<Joe 41 partocJ..
,.. alla coatruzt;)ue oot':t) D.GS1uWnts Q.1 ana. ,.rta t.n dif"laa del euo lntere•
~:.o• 3!'1S!l l"1U c1-. lec- !.ta non eaaendo e..-clu•" da11t 1etttt1• Conooo1ut.o ptrsonaY_
r:10nt• da«li o1>0ml •1 Ol"'..,e la voce oho i l lt>TOro or" dorotto da. .,.. no l.o
N:t,vo in aloun MOdO ovito:re quosto errore 11 fAt.to-Un ottllttaP. 1!11 d.anunolb
sll~ (lueatura di V~e;e !'le'1' eeet"Oizio sbunl'YO dell-::r. pt"Ot~auione.• ~e
un prttoeneo pl'n."'.l &•1n • tu'"~""l'untoo tAOte c.t1 1\oou.,a ~l"(J, 11 cotme•a.,.io !1
J•UbbliOR 01curozz!t 1)!)r r"J.,... i !m1 61 uN'1~ io: ohe ·'l'ft~ .,..._].,_-, quoutur r1oevuto
1a denboh • 1•oveva 1noltl:-sta. all'autCit"1t: {tiu!lz1tl.r1e... zaao dieae oM a
1ut r1aulta.,. abo non ,..,...,. i"atto r.ulla oontro la lov,ee• Io trn~aento.i o~to
ta::t1 di .11foa":\ 1 que.li tutti d1oa:orCJ ohtt dllll'~l*aa della 'JIIolull!.Dne le~ale
avovo abba»donato t~;tt1 1 lo!'O in<Oar!ah1 di cUenti VIIOC 1 oostont1• llua ooJ.
d'l!O !Jr9Det'l!1 a.l r:1ud1z1o dio'a'Yt~• •m re:och~ e! prOni!UUJB uno eM ha l'0£!11&
U levO!."a,.o?• • ell. un 'lr~ao dhes fortet> cnlantuolll.nl 1\J.la eb<U'r~• :i'\11 34.
colto '""'Y inauti'ioleo~a dl prove• 1mpUe1 t•=nt~ oondaru>e.ndo l'Mouaa ohe 11
prO'I'A avrebba dowto f'omlrf•
: n quell' o1.,...:JO!!MYJIA ~1 m •nit!UJtb !l oor.:l6_
gia dol '\"Of!Sontl l'ord il!< 4oc:li o:nno,.t1~ I.e lo[!t;i l""'>dlva.~o A(lli obrel dl
dU'onde...., ,,11 t>Y'i'\111 """ non 1l oontrar1o• invece ali -~· u dl v..,.eee ri
fiutarono 11 101'0 po.troein1o o.d un t:1udeo - e lo dovetti oantental'l!li del dJ..

•=

••f'l•

;~:o~=l~ ~!!~~:-,to:!: ~~;t~;.~":c!~~: Ie!!. 4~1;:;:...,d!l~!o~
chie.t!A AOdrea lloee1111•

;:.n:~-

A Htolo di curic>citkl 11 I'l'otore e~.e nan von• dlt•.,..t la aoaolu•lon•
1>lOM, lr• qua,-,!o era rloultato ohe 11 !otto non coetltuiva roe.to , <IOJ>O ,.lounl
wmi f'U. S.n.-emato in unu cae... t!t 1:'i11l~tte "N~ ... :.'1"\lc.ttle no-.ot~e• o mal 1Q44 il

1~~!~--:.Q:'i:!l::!o~ :.~ ~:~~~~r!t,7~~~·ni~t~i ~~e~r~l!:,;i~!o ~6!1clt1::!!un
J':>~ttoolo.>'" e1~11rto"to- Oo...b1nM1on~l '"'t>"1

dor10 ohe

:1

chi nl aonun1.oava 11 n0::8 dD. ....,

!l ouo 110mo 9o1o a l l'lto1'fto (1945)
• aTeYO detto; •ttl1 perdont

ir,nor~to

')urant• 1l J"r~odo l931J..l~.',3 n1u G '"""' oatl'ol!llloai ~1\llo Yio dol e;uda
·no ~1 1 acaro1 "~'~ro'9'n"tt1 1MT\1\"'.no ~'\ll"l 1.,Z1.Dn1. ir. '!"ti to l\,..11 atuf\e:a:t.i lfO&rlf
nel suoo•a•o- ~a oeg-Hta.r!.!l- 1el !'aecto t"ftnl'lin\le ~bbe a elevare rl~.rovePO
~rohh un <S1Nttore ncola.at1co laeol:lT'\ o tte ~lw.:nt. d9lln. tlttll. 10\\0la a\ rlYOl
p ..oro ~er r1.,.,t1s1oo1 Mid Apulia ed inoltre perch~ lo otueo 4lrettore per:

111tte'f& l'aoooooo alla oouo1a della g1u4oa ohe Ollda'f& " oh1oder 1ot'!'llalon1
1niOI!II'Uit1 pep adoguot'O a •••• 1o 1n1on1 oho lT"p&l'tlft•
A tUolo 41 0'101'8 otto i l d1rottol'8 oho ora 1'1n~;, !IobUe• 1• ••trr•tu\a
ohe non nowai.no
"')rta tra. 1• delue1tmt. • le dt.egrasle•
~11

Sopr1o ~ 1'untoo ohe &'n'Obbo J)Otuto ~-.;nan qualooa~ o ... 111P1ogato
pr1'f&tom 1n oh1..,.t& at l&'VO\'t,pooant1 a 'arano lo t~podtvano aaoa1• St" 1o_
arano oh oh1uoa p1l& volto un oooh1o oullo oue
a. .anzo da1 l&vol'o- 'ra U dottol' Gull'l'& oho 4oJ)O 1& 11bonz1one 11 trovh a
aua .,..lto 1"'!'11ootn nolle l'1tot'o1on1 antU'uolote• lA noatrQ tosU~ntanza
1111 hs cionto f'avot'O·r.>ll:lentodo a1 oegt'Otario J)Ol1t1oo 41

11 riooT'diO dol
ouoro 41 tuttl not
oon an1m 1>uono ad
antl'o oortl l111l t1

dottot' lhnf'i o1a •• ...,..., ln vrlmo pi a nella M!nto o nol
l'Groh~ r1ooh1b eempre e tutto \181' "1ut&!'O 1 in all~nalo e
onnto•Alborto n->1 suo otttdlo d1 1111Rno J)Otb P!'(>feaoioll&re
•

Dal 1933 ltalo otudtb nolle aouolo 1erMlit1oh.O di !11l&no rioonooo1uto
d'll t:O amo e T1 pt'&B& la liaonza lioeale .. :t'o1 so:... , l!\ n8c&nlit0. 41 :~tud1
au!"'r10I'1 1n1b1 t1 da.lla lagge acl1 obrei• Fu a ....Bta Gllora una uni ,.roita non
rtoonoaoiuta ,. "1.1-u)O -per un oorao dt Chlr:ioa pure,.. a ou1 !tl\lo o.a•1atetwAnclolo colla f"lm~lh "'"" o::tl.'J1"ato in :Ln,;hilto,...,. o poi ooocy11Uldo 1.1\
cuern .. in USA l'<>iCh'i in :nro""D. not o'I"S.W>OO o pe't"aep11~-1.t1 o ne!"'.\C!• AftV&
lo aOOlJO 41 P""PIU'IIt.!"tl ll'l,. noi un oOJiDda tw\lo tn viota di ooBe l"'MiOri•
ru"lnlo caddo 11 fo.aotom (lu~lio 1"43) non ~oril alh ''""""""" o\le tutto
..ot.... r1tomo.re 1"\Clfio....,nte allo ata. quo anta•ne ·~1 f'aoi llluaio~t al rJ.
I"U&rdO• "uando 111 l)rl"'i di aottao:bro veto,_ nrr1 vare allo oauol<l feminll1
"ll al.,.ttl tedaoo~i ooNe por no1 11 nroblo,. c!dla vita•
una •tUna (!lunoe dn no1 ura ar.io•· oh ct oeol't~ a oc"l'l'"'~" rereh~ gran
poricoU 1nool!lboV6llo ou dl noi• orB la • ootl'!> Jerrar1o•Yeroll1• Il l!Qlnlol,_
p1o dl Ga.llarate non o1 f'u oorteao dl aluto eon dao=nntl 1\ttl "no.eoonden
111. noatr~t. 1dent1tA• Il a1(9. P1ero C!'Oata ot :!ece a:vere ~" ~onr. . Sl~rd.t una
1ettera d1 preaenta'l tone -ra.ooo~~~a.nd.&z1one aanertca o'la ga,..~t1-v'l di not ccrx:
buonl cltt:l.d1n1• Eli doT> a1 fiul1 •• tu prewl prO!Ita dooioione: <ll portll'o

tutti tnsteao roer 1:1. :>$0,118. dl {tU&l"ra Olo~ YI'!'BO sud oon!"1th.l"'\do sullB. l.Jra'Y• du_

ra.t!l della ottua.•lono e aulla 11wnzatn v11>to1'1aoa dei llbortltor1•
In. sorn d<>l 17 eo'ttor.tbM 1?43 l".u'tllr.O tutti <!<> Call!!J'ato oon oetto -.ali_
g1a in coml"'(!tl1a tlol dottol' lhn1'1(ohe attan1ew. a ~'11ano) laoc1Mdo la eMa
oon quanto.tn eooa ,a.llA f'tducia delltl -t&mi(;liu. Uont1•&enr;l\ ohe neaeuno n• •A
~889 n1ante• ·~1 1Joenst.a1 da un clie!lte !l:toendo che r'U\d.a.VC in ... v1~t:etra o ohe
r-ut ,tl! dOYen lsao1are ogni it.1pe..,.no Msunto con lul• ~'b'::l1 co l del IWZ:31• Ave_
....,.. nucoeto in daat. Cootant1n1 ~rl1 orl • dena:l>1• e sl1 lutruf"'utl d1 ""t'iilOl'
preaio e Y!llol'G• Pal'tll!\l!!O d1 notto• 11rotti " loreto oon bi-;ll.otto :Preno a
··uar.o IJ81' aYer to. pl'ova di una f'nm1 11• dovata diratta o.l oe.n~u,.rio-J..o. uto.d.t.
no d1 Galhra.to ora piontonata da oorto Tul't'i oh• 1111 co:10ooow• 1111 Tide e tl1
O<l1utb• uando nol 1'145 ritomr 1 a <bllo.ro.t., e eerpt ebll ll 'turl'i .,.... etato
uooloo dai rhol toai &ntif.sooieti I'll diopia.c~uo dl non avor potuto elovarttU
net'Oil' oort...,.nto ae o1 nyeuo lenunoiatl la •• ,.... delle. pr:rtonn non o&rell'l!ll
'lft<lati oltre •·u.ano•ll& 11 Tunl f'u ucoioo due .,.d pr1TJa dol noet:ro rltol'IIO•

"lolorcaa tu la vl to doll'u111o• taoo ..t1 d-11 fi ·11 loatan1 ( \njtolo oolh
i"altl,.lla)•• dai ~rent1 1n ouant.o non J)OtOW.l"O f.., con~eoet"e 1.o nootro ,.,.._
l''"in'lzion1• !ida...., la vi to <>1 a•otino a a Dio bonedotto•
Il T111!'trio di..,atrb oM nionto en 'PI'OJ'Ill'"to l\Ol' """ GUOt',.,.,.Olmatrb pe..a
ohe 1 todeaohl COIRII!ava.no dapl'Otl'tutto I l'rMooup~nt~ la Jlre~onu di tod. .chi

nolla otastono dl 3olo·,; n., ohs oo,..,<lavar.o • :Jenz:> l.neenvonlentt :rw...a a Loreto
a .Anoona on .,a ntl)tt:l'fe'BI)• eu un tat era... 1t010 a t•~rs 1n un Il\9.
4uta a ll&{llilo ow rionn"'' olbo o oa lt'llita• tur"""ta nlo ctalla violM>1&&
dl un ban41orone t'OIIt<O oroola\o dol oo.,ndo todeaoo• Lo dOWI" cho ci ,..,ooloo
non o1 donunolb•nonootmto ohl l'al'l"''"'nza nut:ra era 41 chl tum;• o al n· c~~
eoonte•
A Ioreto o l propcmoT.T.:O fill IIVUlceN que a t o progra
- cbi•dc.n ~1
rapprountanto dol 'lnt1oano oapl tall~ atablle per h tro dOnne rlo~rvandool
nol uolll1n1 dl onl1..., 1 mnt>'o('r.o oat . rtlt•lan1•
U propool to non tu pooal_
b1lo• .. na. !!a.lo'1:.oa.1 na11 avova poeto par le dcrm.eTttnt.amo dl andnro a
A.eo&JULt1 do~ awvc.mo D.I.'Ii01 crut o 1 ue1ou~&2"ono a llo,..al.o par u..,, a:iomo-

. . nella

••n

R~olli'Ulot1 c1 p~.MQUI! pttr vari mt1v1• en. a l.tu~to t"Uori. doll' vte di cor»
n1oo.z1<;na ncoeot"llr1a t'!.llt' <::"U.Gt-re.• •"' pa.eae tUJr1coto tn cui ta.cllnlnte ei ; _

teva J:IQ.n(J1C.r"3 11 t\311, .. non o"nr& pullsia todesea ~1 cs. -1. ueli tedvuoh1 U.1
v1ver1.. nV"VU.!.XJ ~~ci oos~ 1ou1 .. eh~ o onoao A~ lt~ &utt'l&-1t~ ta.soiate• ·:a. chl
detem.inb la nostr.'l deo1eione t'u urm. ca.11a. aha o1 :ru l ·4o1stc. 1:1: &:iC"1tto 1n
cond:l~1 on1 -pooslbil1 ... r..•nrJ.oo Vall"tta di ou1 t>1Gtt~\' 1'4'!t:) c-..nta tmfl).,..la tu c)Je
ce lll tl:"ovO• una OO.!"D'!."~· un ntlottino • un cucinino ~.OftT,-.:.'to ·~:.aetal"e IJ&r ttU.
tl nvl:L vit~ r lUl!'Yl"-• di notto 4 r•oto.v>no o 3 •U 110!. fuu"" allo"!.a ·U 1n
un ~ depondanos dfJll •Al 'cemo 111 l'l::Jtcl•i-- ·:1 parova di an,.. tu ....to e l!.ll~<l"tt\"!'8
qulla1 41 tutt.? '-" ·11llre :ro.tatn.mr"l).. Ih lla..'"'lo 01 -psnenu3ro pot qli s lutS. nsoe.1.
earl .:m~h.e U cou8 oh·B el"&~ u .n 1J"J. l~rt1t6•

/, F#>oenatt fUT""":() ::JCO}"t}r't1 , oeo.t ncet"'"t" 1.if,m ~ (~Ocwre• aNnzs ~\1'!' 't-u;ri t. ee
non 'lhn -="'1lva•o &f'ollo.t.t t:.e ·~il.a!"'.o ;tJer t borlla.rdalnSnti e eht io aro 1~ern,e1...
govt~mattvo ;Jtr::li10.ltl•.~ quetet;> o~ Ol"'i~.nt~ psr o.v~t r- OQno:Jc.t~.~.to r.•::ll.& et-•as:loas!a. il- l 1'!1t.tr.O ~~u!lf}r~.or'ft i l ca,o eant.tni11re d'Jll& Azien(\t\ atra.dale eta.\:.le""'a aon:r.t""9 to

~D i

~i

"\ftu1c• inflll*!·-a·ti

~r-.ll,'l

~~11o

·htl ,_....ntonlo%"10 o d& a l_

!'.,.•

t,..1

~ull'! 9.'/alUu:\~11 C'Ji lilhrc.tor! uhe e1 ;.:.vo"'a.no dolU,lO -r1 TI'Jttv
l'tn
B& in 0\"·.!!~1'~ (!;. ~.,,~•I/\ ~ t,:~zn Q'Vft do'M:'li'mt'JO 1 t n Ut)!:J.n1 era in Tia aiJntt-:i
1• ~~Pl"'l 1, 'lll0"'!"!1-Ji H. Until. ft.sci:::"'!S'1 hn·" ~M oi gu1.l"dt1n rH m l eoo'hio"" ~~not_
et u o..UV.n-• 1A ·tonn:. eh• o 1 OIJ'-1 t"\Y~ 01 G.1 1:1dtJ1e bUO.~;W. .);,\ uneJta..

doei;;r;t!~r.!~!:~~~~ '~,~l\ti;itou:~~!b:i!:si~:~t:r:n~:td~!~~::;.n~t!!'.!:-

n•l..., uttnolla rrelo...,.. d 1 natte•r.on b fe.oUe :Hre - OPT'.I>'• oro.,.,

:~'lte!~tl

:~ie~1;~r-~:i 1~1~or~e:i~~ici\l~~ ~ir,i~4;~Q:!e~~~t:~~t:!c~:n~\t::.1d!i~oe..

noi yrac.1-"mr"n Bonz9. l f"te 1n.are•• ud. ::ru.Yn.t.l.1 in l:ut.wl. l'I].?!J01"t.S. con tutti•

e 3Y"t" I'J.'l~nto tl~otro."rl.J'JO l.a oonpu ta!on• at tl'tmte oho ir-""'4rit~rtte ft eiAta colw
'P its de.~l!. qyent1 oonitl"Slori.. Jen ;;.a tfiiBeG>r.r.. v1ft~ .,on IJ(;'Io:·ao "'!ra.v.;.o ... i"leno tu.t..
oo .. rtno n.no:~., noetoao... lll'l\!tat1ssl~ l a oa.rne • iu qu:u-.to •.!1 rnpporti oocli.
a 1tr1 ln noat't"a tenclOrulf'l c-::oa <!! tJf'w:tg1rJ.1•
lnt-m to era~-o in c10T'Ifu.o r.. Tioolo• perch~ ol tre a.l la r!lz•a <!'lrn.ww-o oot
f!.,.H 1~e ·•t~ d!. ~ar 11 ealdato • in rottura ct adGII!J>~"'·''r.ta all '~bbl4:o del l.e,
vor-o in t'outl.nto non e~"tl-VN"lC'I r11U W''fHliBnt.1 ettru:e. ~ 1uat1flaato r-otlvo- Cred<t ohe
eta. sbt.u 'ut bcno P.. el\haPO 1 'J'!Y\l1nten::ion&t1 la vcoo b'\>60:L& cl\6 en:vrw eca.p_
~t1 n .,l!.ll l'"ri ZZA'".-·.-

'.'en."'-" \1 ""10""!10 1\tt.,ao - 11 1• l 1qlio 1~J4d- - in v·1.41 ellc e-ra ? ~ rttra,..ono
a ihO!lll~ti 19 t':'U!'!"' li'b<lra~:riai • N&¥10 ;»l>iuOlU• O'<ttllliO• ~
t1ML'Il,t1• ».nt,1
oomu.!11'!1t1• t.n eom-,lnaa() strma.ttci e ganeralMnte uolt1 ..oltra l a r.a:Un•
'3 111~

rewtat1 a '19: n,nB.t1

~.nt.:or:t-

r.u::.u1 un anno ..

~n ra;~ 1 r.;oo1

41 l1bertk-• pale

•~oe,te• con x;oeat b 111t& dl l~l.7V~o e<l 1ncar!o.n1.• cot lJt te.Jcor. " 1 '!:1-*t<wtaf'icl-

ooruni • i'lno 1.1 ~cio 1'145 !n o\11 a!..,. :!'!torn,.t1 to <1dl,.ra.te a rtr~enc•r 1a
Yit~ dopo t d-..,nl dol Uuole~ m r>~p!....,.ndo " "hni polnlo11• l!a O!'tll''" 1.o.
olisntdo ot •~a ~ !.leguat& e 11 d"""o ~ ,.., dh•nt.. to psnr=er.t••

~1 15 clw:no 1<'144 1 tedeeo"1 f'ocoro ea1tare -u hr,>bntl luoe od aoquaoa!1 R'l"'ln'l.n d11::\C10 tloll~ pGJ)Ol zion• civile• ·fir la; luoo a1 rlool'rna a MIIIZ1
,oveTt 11 for tun."\• pe~ l •ao~u~ 1n "'iono eetatfiJ at rta.tt1 v:u-ono :vozzt con J)Sri•.

colo per la or1 utA... in. ~eent.o ttl"B. run• .OI<'\ d1 Bl\f!Gl"e not1~1e , 1 ctoerra,.. 'f!ttdlan,
te aoournl~t.ori a1 ~t~ r1Att1v,re una mdio rtoewnte e tora.~ re un bollet_
Uno 1nfor1!llltho• 11 ~q g1u;Jno " !.onto fUrono (liueth1at1 due h'atolli ohe a_.
vgvano un:l radio b'um.ttente • CO!'OO von ohe 1 fratetl•. ~e"'Ti n. ReoanatJ. al
oooupws'lo di r>dlo (Ml bollett1no)• !41lA notte eul 30 vonnero 1e as tedo_
•ohR nallm c~r~ di nol tre a rllemrai• r:e not omvaflD altrove ... l"'ot nnne
1a

11b.,ra.zi.O~lo-

Awt· ic 4n·!nrtu"i lf".

f"1.tfll

t-tat~ ~r
to a lle l()•par not
volevarc ch1odare ftl'rreeoc e~Clt•l•·

ra. 11 Cl01":fll•1!'uocv or!(.

era 11'1f10entb1lo r1t1ra.ro1 a. Quall'ora.

r.~

una. n3 l o rotta proGuo l a ouebl&. <1ella far_ig1ltr GVn t.r!lslool.!!:l::o•
oto r.T">i er;e oor:a I'O!>re. C detto eho la eamen J"'Ottra _,rt'. vuotc.•
'Y3!'n0

'T'

~U!.

11 p1t.SI!IA.:'J10 de ll& auerra oi OD;'!OSO a rtue b C!'r'l'. e.'1"do.twmt 1 <ial •altet e alle
'!"'"llt-1.z1ono lf!OC:io fiQr \!3.atGlf'1dar·af)•ir:. c1..l.1 r-.:>t""lt'ono l& .0rt1'. CA

art 1~ lter1e

1:'4Y'!C1n1 e

lln 1"J

aflllla.to livornelo•ln

\1.."1

l"no1o dS apo::zon1 tod&50h1 uno oadd.e

sul tltto d19lla cu.'l"'lJJretta nootr~"''U l'e a \)4trie':l31:1 p3!ttSJ.t!l ot 1ndueve a. libenr
eu'hi to i l tot to 6't"l. ta.n1o un 1ncendio •

31

o.,1.,~)e

"POi 4

Gall~:-ate

cho tll1l unrco 1144 'l:r-.. uta.to e'Oiteao mnda.to 1.11

c'lt.tuM rer tutti not• M;1 L'lfH v o n01.1 ? 001"l:l'H"~'ov1 BrJ.no 1 111XJto.. ···llon "a £ll3c3llntt UO"""""'!"'(U11 nella. N}'IUbhUollins e qutnd1 f'i't~'140 •••~l" priJS1 ..

!"1.Yn1"JJ

+.1

n,~leuno po1 o"
P recente~nt.l'l

l~

,

• •oue oht~ a Orlllro..ra.te •1 8"\yen d.~l no o t :..~u ea1l1o f\ 'ReO&nA.
111. ouea 2. ccn:f'tnorata. da altra. tor.t.e .. r:-.c- 6 tao1ltt err:..t-e llii
• ol•e oi oaJ>Ooo• d1 not do:ro U ::>~~.oB'l(U!1o dd la cuorTanon h <lB a a ol u~ere no~··e r.o l'nltrt:. vera tcne o'l~ 01 c.v~bbe -no1t1 ln un ~
ftata r.

d1oto.n~•-

r1onlo G!"IJ.V""•
d ~"\ fort.,
da"M.nt ~

fer-,.:'

n.r.li!l .... 1 "")MSB V'Jd&ndo W1 rtf1~0 d')l 1 "'1 11 4 unll .uto tarao.ta. VA
1 fllb~r.;o U ""'1st ol~ on.d9 CI)Ni ~ C~'Ma.re 1 'f\t;l1 oh~t lll1 nu

econdeese.,._,•per

~.t-,1 t1.re

tl'er1ooloB 1

incont-i~

· 1e1nn 1 n'lz.lf'a.a'Ji.ati r!lstroll.,l"fflllO 1.
tJ.lla l,m• e

l'\o•

n.y~ mro

tro F1 D1T'.n1. "ltf:1

f'# 4tl'V'lf!1 '\nOM
~ 11 ~ ·~uo:~to ~

no1

'~oeb

~om~

A reoanst1 qu.'1\l.ounu avt1vc. not;:.to con rwrancl1a.
noi ncn a.n.!l!n !"'B.i !r. c"!ie&:t." I

nat ctn.,"l!l. l'!:tlitantt

it1 O'l.'ln•

ltttet.o•
oh~

11

nts

'n

tutto l)er

b1lOn~

e bra'V&

t.& nostre a.ntie ftrt.'.t!';) oor-srtc dalla. !lt".f'.C.:ll:iro t ··O trt~nn.::"\ a~Nnte eate
rl:,M C1 l 1e 4i rerMse 41 1'ar co'loa:cenz!l. oel Ollol'IO delle torz+J ntNbbl1ohl:."le . ool ouotodo dello oarcep1 ooll.. """ to.mJ.glie ,.. , r'l~i0!3• d1 nc1nanza o l"'r

~n!i o!it) 0~~ ;~!:~~~ V:!ri:!:r!r~~:i B~~=l!~~ ~~·:~~!;1~!:Qf:~: ::~d~~r

de! f>'~"O!"l'!ete\•1 ri.ttut.ria.:~tl 3ccaea1 Btl"'ada.li o alm111- A.naho 1 noatr1 l"'l.1)po!'_
t1 oo,.ll Oeimni e cot P1oc1n1n1 a oon !lltJ• tltattnt9 fa-'t:;;lto tll 1"al9 e vl
ibll" a~1>h1~ otol'!lan d~ not ooop,tt1 o J"'l"iool1•
-

}Ton ""aneavn..~ TEBl ·11 aalutar nor la at't"&&'...a 11 •••oovo oha non aolo •t e•»~
ne-,. al nostro oaluto m qu.a.s1 lo ohladeva ool auo attoag1(J.Mnto•l'1ncontro
oon lut eM quoti dinno du r.;Jtt~ lu oonoueta !'I$BG8r<:glattl. J.."<Orle:1"1{11an&•
Oll. ofo).let!. llwrnea1 1n Roos.nat1 nan .,.1v1et1 co,.,. tndea1<1erab1l11 ...
)~ Mti• ric rJettcabill• che fa.oe_
v no cont.raoto ool.la t&Ss& doi J>OWr1 •~o •llll:!1srat1 ro.ntenuU dalla oarltlt.l
l'ot1'10 indiretto d1 •l"W't1& nel aonr ronto a noi tayorevolel

not erawm a:follatt d 'eooezion•- B1:-j't'!EI.tio 1•
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•

D!GLI APPUNTI LASCI ATI IIEL !9 55 D!LL'ING.!LDO SERVI AI SUO! PIGLI
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JPllEIIESSA

a

Alla fine del 19 55 a Milano ~ stata indetta una .riuniono

/ degli "eciomere IDizvod." oe ..ervanti dei preoetti.Quanti sono 1 preoetti?
Centinaial Quanti ei devono osaervare?"Tutti"dicono gli sciomerim ;•Pochi "
d icono 1 mod erniati f

I

~;

Ora che a Pi tigl iano 11 gruppo ebraico b co al rid otto da non p ater
funzio nar e pubblicam.ente che una volta all'anno (e fino a quando?),gu.ardie •

mo indietro nel t empo.
S e ttant• ann i or aono Pi t iglic.no coi dintorni contava 300 ebrei e
funzionava c on no t evol e oo ervunz a d el r i to. S i v a nt ava d 3 ll' a ppollativ o
di

11 Pic

~o l a

Ge ru aaler.un e" •

Nel 1939 l a pers ecuzi one f a sci sta. r i t cneva

. in Pitig lia no la p resenza di 700 ebrei1coaa d e l t ut t o fale a .Tale opinione
d oveva a Yere r ad ici n e l passato.
A Pitig l ianof luogo d e i .1o ot . .:·i aut~na t ~ s:l. e r n ctabilita oi n dal I4 ~'~
s e colo una co:nuni t O. isra eli t i ca, c.ce ac lu"ta ai i inp ortanza c olla dis trt•

~ d i Castro ( S t a te Pon tificio)e l'aoo or .. imento d e l l e o ot'lunith di
Sora no e Sa.n&a Fiora.
Secondo u. s . Nahom ver s o l a meta dell. 1 800 g li ebrei ivi e r ano ci r ca
500 e preeumi Oilm.ente nel 600 e 700 x·a._pprca enta v ano il

I J - ~' 0

% della

pop olazio-:te.
S econdo E.Baldini nella o c conda mett:. d el s ecolo X:..'{ 11 nu..-ne ro d egli
e brei 31 portb a :iii, ma ri teng o che lo a·toMco abbi a limi t n to il nu.mero
a i s oli r e eide nti locali ne n zu conta re quelli che ercno o.g _r ega t i come
Com.unit.S. a Pitigliano ,pur v i vendo in qualoano Cc i pa.e e i v i c i ni.
In v irtU della l e gg e i tal ~.ana do l I 9 30 Pi t i g l iano c elH>b di fo rmare
u na Co. mni t U a ut onoma e f u ag;_,;ra gata

r

Og,Ji d i i. l nunc r o de g li

il

<i_ue lla di Livorno .

brei r es id anti a P i t i g lia.no a nei dintorni

~Ao quapendente,Groeseto,Later ) non oup~rano i

/

POPOLAZIONEJ'! EBRAICA Ni>L 1886 /67

~

Re a ide nte 235 ; a Manciano 4I;a lion..

temerano 9 ; a S orano 8 ; u Scaoo nno 6 ; a.
~o

.4 per un total e di 307.

25 .

Jro~te

Ui Castro 4i a l r o ase q

segue :Dagli appu n ti ••...•
EMIG!tAZIONE ""'

Negli a n ni p reced enti erano defini t i vamente amigrati

per l a voro,o studio ,o imptego,o matrimonio un nu.;ne ro imprecieato,
\ ...._i n compl es~J o euperiorP. a 40 ebrei,a Livorno , a Pisa,a .Napoli , a Torino

( j ,a Milano ,a Bologna, a Homa ,a .P'irenze,a Castellazzara,a Perugta,a Le cc ;;c

La

1,1..1

Genova,a Casale

~.lonferrato . Tali

eione della Toac a na al

i~eg no

ao no quel li aucces nivi all'annoa=

d 1 Ita lia.

Con l'andar del tempo gli ebrei non potevano r i manere entre 1

'?

brevi limiti dei dintorni

J '

pe r il lora eviluppo,in quant.o dotati_.dr'

d i s tudio a l di aopra della generali ta e d e .L bisogni looali.Li attraaa
1

ee 1L.o fu.or i moti v i di pubbl i c o e p r ive. to impiego,le libere professioni,
i

co:runerci,ragi oni pereonali.Tut t a l' I talia e anche l'eetero ebbaro

pi tigl ianesi ebrei di quea t i u.l timi deoenni .
OCCUPAZ IONE DEGLI EBREI NEL I 886/87 •
I resiienti e J ahO per lo ::?iU arLigiani(calzolai,eellai,legatori
d i llbri,mater&.ssai,falegnami,stagnini,sarti).Pochi erano i

propria•

tari di stabili;quasi escluaivi in luogo erano 1 meroanti di etotfe,
oar tol e ri a ; ge~li a li me:1t ari al mi nute; stagionatura :torm.aggio peoo•

rino;i.1groaso lana,carbone di legna e s corze di eugh ero.

Un diacre •

to nu.mero erano i mplegat i nei pubblici e p r ivati uffici o liberi
profeouionieti; insegnanti elemontc.ri o di acuole eecondarie, o di
culto ebraico;o inaegnante univerai t a rio.
Ri l evant i posizioni e c ono..niche p e ce ... en ' i erano giJ. venu t t: me!no
a quell' apoca; e cioe l a ricchezza agricola degli Ayb e le miniere
di mercuric de l Monte Amiata di Ce s are Sadun.

Al t r e agia te zz•

si etavano formando p iU modeste ,di lavoro e d i commercia.
I n tu tta la Comuni t n. di Pi. t .i.gliano nee ouno appartenente era
analiabeta.
DISTJ!IBUZIONEDEGLI EDHEI NELL'ABITATO

a

P i tigliano 8 fabbrica. to au uno sooglio tufaoeo a forma di peJlia

sola attaccata alla t erra ferma sull ' estremo est in zona detta IL PI.iNO e nella parte
fino a

~

oo ~t r ui ta

LE CASE NUOVE;mentre prooe u a verso oveat

terminare in punta mediante t r e vie prinoipaliiVia

l<oma gi a lndipe ndenza , Via Zuccarelli e Via Vignoli.

La prima ai

die eva LA PIAZZA; la ae conda IL GHETTO; la terza LA FiUTTJ. .

Alle Co.a€1 Nuove non ci otavano ebrei;all ' en trata dol paeee i n
/

/

Piazza Garibaldi c'era 11 Pala zzo Bemporad , quasi tutto abitu.to da
ebrei;al tri ebrei abitavano in P azza della ? ontalla e nel Palasso

. .

oaauc adagli app\l.."'lti. • • • •

)

della Seloia ta;il .reato dee:li ebrei abito.va in Via Zu.ocarelli e Dui

viaoli ohe da. esoa via Uirnruavo.no,onde 11 nome GH:ETTO,senza idea
di clauau.ro..
.A,S3 LliLAZIONB •

..:ra grande

1.a. tcndenza a.lla asoirdlasi ono col matri•

monio mia tolrioordo ad oggi 22 donne e II uomini ohe hanna epoae.to
oat .. olici.
RAPPORT! CON IL .<;;;:;TO ;JEJ,LA .POPOLAZIONE •

Il quol tempo era no ottiu.i; in aegu.ito,salvo momonti di:tficUi

0 cpooiali furono sompre bUonl. . Talvoltn gli agriooltor-i (tutti qat•
tolioi) oi orano r i uni ti al Tompio I ur:.oli tioo per pnrteoiparo a1la
appoei tn progllioro. , J>erch6 Dio oonoodeaoe l , pio!l<li&, ;ma 11 14 S1TT&n

!799 ocouaro a Pi tigliano (mi pa.re da Orv,eto) malintonsionat1 por
· de!Jr edare le bott egho degli obroi e far de.nno Qllo persono1senonnh'
alla sora tor.mndo dalla oa.m.p~ 1 pitiglia nes:l. con l e f'alci e 1.3

forohe o ppoeero reointenza a di:t'oea dei oompaesani . La data dn. un

oerto tempo ir.. poi :tu. ricordata con epecia.le feota con 11 rita com~
posto e.at: Re.Obino :.to ub l9ra.el Urbino .
l!OTIZ!il,O';, E\VAliZE

i.lELIGIO~, E , T.{ADI?.TONI

LOCAL! •

Pitigll[lllo aveva il Tempio,la JeecivA.,un U.oeciav Zecheni..c,
la bibliotoca ebraioa o civile,il Cl.mitero,la rusaricordia,il Pio
Int.i. tu.to"C orwiglio 1' , un nr.:ilu infc.n tile, acuole elem.Gntari diatintc

noi du.c aeaF;i , Un

Si

.f~J.nzio naVl:l.

oomp lc o~lO

Ui otu.bili nella zona dall'ex Gho tto.

tuttl i giorn1 tro v ol ta u l giorno;ci leggeva

11 c,cfar Tori>. neUe .faatc o nei gi orni di lunodi e giovodi,Jl>"a aaran•
tito i l :Unl.an; oi usavano 1 tafillim.I banc otl>nti pag..vnno l'•r fare
le :uzvod,e inolt" e faccvano off erte.I r a.gazzi ai dedioavc.no ni ..·1•
m.ani:a o allo aftarod, e occo.cJ.,endo a. Clliltare 1 pi tmonim.
Eeiatevano add obbi apcoiala per 1 sabati e pe r 1 diversi 14ob.l.d1Jl
e por la oiroootanza dol Tis hh :Ee-Av

c •ero. uno eciam.maac per 11 Tampio e u.na. non ebrea per l'ao•
oonaiono delle lampade noi aabati o nel Kippur,

Ncl pomeri ggio del oabato oi le~ovano lo •ottave• (oalmo II9)

o alla sera i.mbru.nendo a.ltri aalmi in atteaa. ohe ei :taeeoae lum.a.
Nel ha.rvid ai dava con partioolare devozione la berah&."veitten

lelili" e oi dioeva l ' avdal.a e a ouo tempo 1a biroad-alltTUna.'l'utti
1 tahanijod preoori tt1 ui oeoorvavano,

• 4
Si

a cc ~ ndev o

a

lo. :tann . .'.ccU a l '!'eopio a in molte oe.ao,alima ntata

da olio d ' oliva.Di Pur1m oi leggeva la !leghilla Jioter al 'rollijllo e nello
cane di cendoJ "Chi n on oi rallogra Ui .Purim. e non oi stu.rba di Ehh ln1

lo hole<l le Holam abba".
Si f'aoevano di liannuooa la pizza con le noci e lo zibibbo • le

:fri t tell & di pasta licvi to. con u.va,miele a a.naci.Di Pu.rim. 1
e ali of ratti,e oi !liWldavano i bimbi col boroellino a

fo.r

to~oozettoni

gli aug>U'"l

a.i bcnce tant.:i.k rioevero 1 Uoni e aloWli denari.

l a f(;lot , delle piante"olos o A-Ucianb. Lailanod"

Si

o o.;~ ervava

~i

prilpe.na.,a ln Pauqua aseegnando &'TS.tio 'frum.ento in ragione di

Kg.9 a pe reona.,ohe ot,tnu.no ooeglieva dai oatti.,... i nenli o Wtti portavano
poi ul uw~ino~n Giorno pr eU estlna to . Nel :torno degli o.zzimi ei !acGVBll.O
l e matzod a tu.r-no per f runig .i a ,ooncol•J.ondo tu.tti al lc.voro di tu..tti.
che c! ovcva reetare la n.ottc iuerte;

La co ra prima ei prcparava l'a.oqua

col fior d i farina si .t'e:.cevano prima i do.J.ei(matzod all•uovo o col
vino;biocottini,paota reale flco),poi le azzi.J.ne c on gli anaci e sanza
e l e laoo.gne.C&ero.no due bnnc!li di mnrmo per la conte zione a mano
c!ellc azz1m.elle e d. eg li ociJ:m.trimJ e oi !f:i.oevn anohe una mazzh scimu.rb.
ch : 91 t eneva. un ann.o ne ll.o. Je e civb. a ppe aa al mu.ro.
Alla cere.
bru.cio.va 11

m& t

~ olla

vigll ia. ai ))1'u t icava il.

~ ih.ur

ho.m.o tz

ch~

:Ji

t ino e£lg-J.onte, e :tuori di cas a ci f e.c cva 11 pas to delle

dodici delle vigil i a.All.a. oera d i

14oh~d Bl

ta ei lacevu i!l ansa 11

~~ehor

~ied er

. Il

Wldava al :rcmpio e all 1 uaci::•

f actn,.a 11 digiuno .I ricoh1

Wlndavano dolci u i .POvuri e tutti faoavo.no ofi'erta di azzim.e o.i non

ebrei ,acegliendo quelle dolci e la piU Uolle oomani.
I doloi dl 8cl nvuhod orano detti aoialrullito e ..1ontoain.n1 o oe bon
ricordo .c igunrdnvano ape cial.u.ont e 1 rappo r ti f'ra lo .tll2iglie ohe e.v8'r uno
avuto u.n bimbo e 1 u mouare di oos o.
Il 9 di Avera lutto c

3i

raOitava a terra le Geramio.d1 1 ave ndo

in mano una cn.nd.e luzza so t tilo . Il Tcnpio era bu1o e nolo l uceva U
1,

Ner Ta:nid. Quel gior no ern prcood uto da qu1nd1ci

g1o'Mi 9 ~~&~&ratorie

alla Je s civa ,<Tilrun Hazod ) prima dol paa to oha ara a baao d1 len~1cohie

Il dia:iu.no ora oole AAemente oa .Je:-vato,ma era ooneentito di tumare.
In f owo al To1npio era acc "tto:••rm escahbd Jomscialaim tiohl<ah jemini"

• 5 ..

I

segue : Dagli appunti •••• •

I l mes e di Ellul preparava l ' anno nuov o e i Jamim lloraim.Al mattino

prima del l'alba ei dioevano le Se lihod e anche a MiDha s i dioevano pre~
c i d' occasione .Uscend o dalle Selihod si and.avn in piazza a prendere il
caff6. " r~ 4...t.."~~v--\~~.-.,.:.J~,~ vv':l .. -,....:.l--,....,.)t.~<4,j ~...... - .... ~<t..(.~'~vuNei diec i gio rni peni tenziali il Tempio era in bianco e t ali anche
1 tre Sefarim . S i os oe rvava a n che il Zom Gheda.glia.Di Ros e a-:Jcianh
si auobava lo aciofar , eaclue u i l aabato,faoendo sentire la eolenni th.
della Ci l' Costanza .La vig1..lia di Ki ppur tutti si levavano pr.J[j to :noi
pe..r l e Selihod; le donne per la ce.ea . si fo.oevu atra.ge di galletti e
pollas·i:;relle , mol te avu te in regalo dai ric chi bene fa ttori ohe annette=
v ano all a lcro uccisi ona ol tro al sense eli cari "th ::me he una precau=
ziorl!:Lla cappara.Dopo lo Sciacri d ei andava al Cimi t~rof oi parent1 sulle
t ombe R..r"la t e a di re le ascavod e brani d i Teilli..n:..A:r..r:'...YaYano Gl i ebrei
dei dintorni che alloggiavano dai :pu..ro::nti e amici beneetanti. Mo ltt
off~ivano

clio per 1 defunti e 11 Tampio e!"'a

pien~

cura e nt ile dc l lo scia.m..o.nac .Lv caee a!'c.no n Glla

di lam:petto 'Privat e

mB. J;J ima

Al :!'empi o oi uiceva l a Mil'l.hb. e poi ei inizia..va 11 Ki:ppur

testa.
col Kol Ne:o:

darim , in to nate dal ltabbi no , Si faoev n la conuuamoraz.lontJ de i dofunti ,
ri cordand o 1 ve c chi benefa.ttori e e i rabbi n
~1on:tti

i

e 1 mort i privat i mens•

da un fan111nre of..t'eror.ta .Poi oi diovva Hnrvid e a tarda ora

fe:d.ell .:1 rad..unavano alla J eeci·.,.-a per e..ltre letture ph. tose . La ill'..L""

mi nazione era al comp lete come nelle eolerutitil e lmche &veva ceri a lti
dedicat1 ai defunti per ol'ft::: rta.:t..e orazioni erano rec1tate in tre

OQl

c apo co perto dal tall ed:uno e::-a i l Hazzan e Htava ne l ee zzo, due lata•
rali crano

de t ~ i

Seganii.O.

All' i..n..domani s i

c ominc.~avu

_i.! rcsto

~a rche lw ~ghe

e r ano l e orazi oni

Scia.hrid , Mu~s af , Minl18. , Nchi l B. . All ora nor. . c' erano ne Coha.nim.. nO Levii.m. .
ma vi era e;.ncora (pr..iue. d..el f L rto) una bacinella d 'argenta a forma di

cor:.chiglia e un
a c q_u.. . i

(.. __

b occal~

ro se :1ri ro.u

d ' a.rgt:· t o per l s.varo le nrm.i nl Cohen con

do ll~:;.. ber o..h~ . Gra1Kie

no t ovoli era no l e off erte

o..ca 11 fe r vore C...i.. caritB e

second a le ,oc::j . bili

t~

per :i. l bGne del

Tempio , per la ca!'it8. e per 1£: !JC l'sJna ad.:iette al culto in eerv-izio co;ne
i

ha zzanim e i a c ia.rnuascim.
Poi v eniva

e l'ed rogh e la

~u ccbd

solenne;aente l'icordato e cele b r ate con il lul'.V

~ ortella.&rano

tre lulavi.LU le ga t l con IW..etri colorati

per J.e tre persoi1B..l1 ta maggiori del ·r e.mpio.I privati potevano avsre

=6

_::leguo :Da.;Sli uppu.nti

un lulav proprio . Lu v igilia di lloshah:l.no llabbll. si !aceva veglia di 03n.o
ti e suon o di soio:f'ar ndlla Jaaoiva e a l. mat t ino ai :f'acevano 1 mazzetti
par chi non eveva lul.nv, cog'.J.end o l.e akkafod del Sei'ari.Di e

di ualioe

de i Hazzanim nel Tcmpio .
Seguivano poi le ceri..monio dei Hadanim(hadan torah e hadan bBrt•
Re id) che erano otati eletti ad ostrazione e aha davano un rifroaoo
p~r

o ri trovo nelle J.oro caac

tutti gli cbrei pre senti e part ec ipanti.

Di :a 1nha.d Toril ai ount uvuno i pi tZillOilim a pagamento
Tu.tta la Co.Jluni ta. aoguiva l.a vi t a cbraica aebbeno tcmporata nc1.

riti o la gioi a di "-na f"miglia div<mtavn l a g ioia di tutti1e tutti
parteoipavano al lu t to di uno con preghiere •
NOZZl!: •

Le

noz~e

si .t'n.ccvn..no

tavnno gl 1 inni del aabo.to

A.

casa deJ.la spoaa . Ne l Tempi o si canQ

proce - anta~ ~ i

rilauciava la K.edubh. o sorit•

ta li.otal.ea ricordo nnche oe non a• era s t ata dote cospiouazera tutta
ocritta in carat te r i :!braici eu car tapecora.Il Rabbino epoaava eo tto
il baldaochino che coprive. gli aposi e il. bicchiere con cui g l.i eposi

brindavano veniv'l sub1 to
~-

go ·~tat (.l

a t er ra e rotto.

La nascita di un J!laBchio ern .L"icordata al Tempio con oanti

nel en.pato che preoedevu la i.1lla,che ui celeUrava all'ottavo giorno
a.al.la na.uci t a oin du.l Putlrt! Ab:re.mo.Ma la uera innanzi si :f'aceva la ve•
gl.ia con cunt1 e vino a aase.. ua l neona.to , pe.r l.'o.llegria di tutti.Si
eoeglievuno ·1.1n compare e una oo..o.areJ U.Il.a COlllL\I'e di latte che dava il

L'i.tte al bambino ao.z?O la ccrimonia;una co:nari!la che portava il bimbo
a l Tcopiodi eabato,prima uocita. di oaea.Il ldoel faceva la vin1tfl o.l

bimbo dalla ser a prima e conforta..-a la 'QB.il:m preoccupata. Dolci e ll=
quori erano pronti per tutti a lla mattina eeguente per la Mil.h..
~

All.ora c' er a 1' asilo d • intanzia con l a maeatra Erminia Delll-=

p orad.J l~

scuole eJ.ementari m.aschi l.i col. maeetro Tobia Lattee e quel le

fem.rr.ulnil.i con la maeatra Aue l e De Benedetti Servi .

Poi ... 'era l.a acuola di ebraico e di religione tenuta dal. Rn))bino
pro tempore o dalle madri e i t'w.ti.liari solleoi t i oho non ave eae lll!\1
'l manca.re queeto corredo dell 1 1ngegno e dello epirito.

Nelle eouole .Pie si cof.servtlva un quadro ... d olio del pittore
~osta

raffiguranta Giuseppe Consigl.io intero, eedll to in una sal& di

Pirense5e inol.tre un•erme. mannoraa con 'tua to del.lo eteaso au eolonna

7 =

g

eesuetDagli

appunti ••.•

LA PHI11A A.?TArl.A 1 • dopa i sei anni 1 gjovunetti dicevano la prima .\fta.r&
a cu.i aegl.liva un rin.fresco.I oonf'etti ei diotribuivano col ou.oohiaio

e le. t eetn era detta. "ou.ochia.iata•.
~=

eoa.tta.:ilente nl I3° armp aooodno il onlenda.ril ebre.ioo 1 siov

netti faccvano lu. corimoniu

~..te lla

tl.B.gGiori ta religioea.Almeno 11 fe•

ataggiato andn.va a !.;o.f.er,f oevn la oun of :'erta e rice,,.9va 11 "Mi

:ceberah *~

I p:.U intelligenti dicevano ancl:.e una facile pr9ghicra ,generul:m.anbo a
iUnha ;e poi in ce.aa ai faceva la fest n con 1 dolci di rita e 11 fenteg•
t~ iato leg~evn

il diacorso di occaeione con le promeac e di creecer buon

ebreo.
~

•1 malati

gra~ri

erano in fine aeeiati ti da u.no della :.U,lori ..

cordia con voglia e reci ta di oalmi . Noi giovinotti r.on o!"avamo
tonut i lontani dalla moz·te e creecerurao oonza questa paura .
LA SHRHITA' = Il paeee avevA. quasi eeolueive..ment c carne

c:1eher,p e.roh~

1 J.:l.llcella.i c.:-ano ln mnt;r;i oranza :ltrei (Spizzichino) e i oonawaatori
per l J _1:iU tuli.Inoltre anche C':i non ebrei non di3pie.cova che la. carne
llmiX.foaee BBJ.lll. Sempre al

~

u•1uto uno

":Jciettino~"~

che a_Jp Onova 11 tlr.1Ure

alle carni iugulata e aane ~
~,.

Gli ebrei veccb.i :;itiglio.ncni avaYano un gergo,dorivato da

radioi ebraiohe pronunciate i t aliananenta, con notevOli agram:.latiaaturc J
Hegre. a

a·lehorli;bad onai,aco nsola.+.o;har~l;la

mn nglare;davar

oz .~ ia

l3ehenk. o ser-·Ta;ahln.re por

no! ;lehtiocila Olilsia rr:.o.nd.ala •tio.. Qo.<.osto serf;o cra

usa to anche dai orietiani aha f'acevano vita con ali (Jbrei ncl lavoro
e le avovan ; Ua lora impara te.
LUOGHI SACJ.I ""

A PitJ.gliano

CS .l.t~tavano:il

TE:'.QIO Ut!corato in stile b"J.

rocco fin Ual IGOO,a cui era annaasa ln jencivb. a oratorio 9 la biblio=
toe a ebraica.Nellc. et"'es&

::;~i

con:Jel'VaYano 2 hlronnod:u..Tlo di :Jullta Fiora

e uno di Castro e ol cor.eervava :t.l Z:ias.J 6. 1 Eliau da usare pel' le Wilod,ne :l
oasa della ceriroonia. Il

Ci:.~i tero

er. com ' t adOG !;;O nella otrada per l.te..n-

ciano .

J.a p.rima parte

o IJ.Uclla

a pi!>. alto l1velloe la pit.. orion•

t ul e ove ei conserva il Aever del rabl::ino Leone Castelnuovc(Haham !riC)
e mol te tombe delle pi U modesto in tu.fo a.nche con iscrizioni poco leg •
gibili.Colb. doveva ee s ere l'ingreseo,piU a est dell'attuala.I piU ansia•
ni mi irlformarlbilo che in una zone:.. corrente a fianco della tomb&. Castel=

nuovo nOn si yoteva oeppellire perch~ &18. occupata da veocllie ealme.

• 8 •

segue r Da.e;;li appunti ••.•

La zona era aegnuta con due colonnini agli estremi,foree tuttora esi=
u tenti .Quando f'u coutrui ta la provinciale per Manciano ( che dalla fon

tano. dolla statua soende a.l bivio per Sovana e al ponte sulla ldeleta)
Onn parte del oimi tero fU occupata dalla sede stradale e alcu.ne tombe

rimasero entre una vicina e;rotta olt:re la etrada , segnata in terra da
un l&atricato di travertine ( che ora non si scorge, coperto dall' a sfal to)
Forse da allora fu deriva t o il aentiero vicino al po nte d ella Uie leta
che salendo dava 1' ingress a al cimi t a ro, '}Ome gi3 e rt:t ne ll' epocn in

e a ~me .

PresRo l'1Il8reAao e. siniet ra c'eY"a una tonbt:>.( Alessandro Pergola )
ma non c ' erano g li attuali colo:ttlbari.In ur.a tro.ttu. in piuno oi perveniva
al la CAltE..A rfORTU.AHIA che aveva due lapidJ a donne Spl zzichino(poi n e
fu~~ono ~!Jgiun~e

a ltre) e dav2nti ll a olo c i p rece:, o c!el

luog o. ~i

Gcendeva

ad un pio.no i nteriors chc fu usato allora per e epolture da una l'ort-.J.n:... ...-

tozza e

~.ma

Zi • Benedetta ui f rP.tP-l lini e E:toralli uu di A::J!Jlie , LiUia

Colon.bo , iionroa Giud i tta, David Pag-3'i ecc . ,tu"";ti nella zan....-.. verso sud.Poi
in proluncnmento della s trada fu oo llocato

rt~1

!.o.

mo~;;li:J

:!Uien

l.l:l

::wr<Uc:

u1ento mnrmoreo a Geremia Sadun e riaalendo di un l)iano ei comincib a

s eppellire dal Nonno Ieaooo Lattes in _poi.
Ricardo che nel I887 Ger6wio. :·iaG.un f c co r·iantn.re 1001 ti cipreooi nuov i
DB.l.

bJrli del luogo,e ohiamati tr.J g_ '-lvinetti,alur-l'li della secondc. r.l.Br.
Nic colucci, C!~

ee ebraica:mc,E ... io Sadu.n e Ciro

!'accor1E.:ht b •ti dit"'c:ndc.rc

l a aua p iantagione da ogni danno di terzi,come se

preeen~;isee

pro ,oima mor te i n g.::..ovane c.t&. I n ter.;po au

lo zio

·ceB~~)vo

l a aua

Angelo~ ie rv ..

con Raimondo Sorani accrebbt- la vlar.tagi one Cei ciprensi.

KQI--g;]!

•Il Tempi o di Pi tigliv.uo f .... vial tato dc.i

t. co~oldo

.Jrand.~ch±

.... 1. '.fosceJ""I...a.:

Pietro nol I773;l!'erdill8lldo nel I 82) ;Loopold o II nel 1829 .

Di tali visi t e eon las cia te memoria nella decorazionc in terna.
La Com.uni·tU aveva un

bid ~ llo, t.. 'lo

r:!Onuiglio di nove membri e u u
~

~

ecia!Jllasc,uf.fici 3.!".l.miniotra tivi, ed un

-:-eeidente.

=- La pib numeroea era 1uella dei SER1li.Gli Ay'b fu:;:-ono f ra i p'!.U.

riochi fino alla loro decadenze.dicchi anche i S.£Dilli
!JumOI"ooa la famiglia CC·LOMBO .I OAMERINO er:mo

&

un ramo dei

co:::me~oianti

LA1 T~

di eto!f• •

granaglie .SPIZZICHINV ,oriund i d. i .rl.o1Ga e..rano .Lil!:1C6llo.i di b •;Sti a groeGe

. a l minuto(Raohele Spizziohino diver..ne tdarchesa Monaldi;e Umil e divenn.o
1a moglie di Vamba(Luigi Bertelli ) ,Dei SO.U.NI ~o f~ d9pu tato al Pa":'l~ ~

tuento;

~egr;.e

• 9 •

Dagli appunti. ••

I pA.GQI tu.rono in D.W!lero notetol&tl.istinto fu Giannetto dire ttore didat

tiao a Tripoli.Si distins ero nolla vita: E.ORANI Moab ,rabbino d.t Roma;S
SERTI 1laminio rabbino giornaliota,Aldo ingegne re;Angolo ingegnere elet
trotecnicorA.lberto e Seprio CommercialiotiJitalo scienziato metailurgico;Jlar

Karoo oommerciante;COLOMBO Samuela r abbino a Livorno;Aleeaandro rat~io::::::
niere;.Anee lmo nel commercio;BEfi!ORAD Azeglio me ·teo rc logo;Dante medic,o

PERGOLA. Ubaldo avvoca t o;Amilcare commercio;AY0 1 Pompilio Agronomo ; LAT'l ,JS
Azzaria sindacoi di 1\on c& A:r5entario;ifonildo Avvocato 1 Azzaria j unior
ch.imico; Tobia impiegato ; .EnrJ.co archi te tto ;ii~l"\te politico; . Nel commercia:

S.ADUN Ezio , SERVI

At~ilio;O ,lEI.!Ioi

Vittore , CAMB!liNO LALVATORE,I,EONE,0ERVI

Pellegrino,S.ADUN A.ristip:po,SADUN Napole onl:l ;BUG'OHAD Pepyino, ecc.
L~el ,, nco ~

:tnoompl eto e disordinatoprw. certamente nelle vita eoa

ci.alc gl.1.. ebrei pi tiglianes i occuparono pm1 til; supur.Lori ulla media , eeb•
bene pochisaimi derivano da fairlglie bonost:J.nti;ua i piU d a. fo.rniglie
povere che si son fatta etrada coi p ropri l..l•;rl ti e con la lt:.>ro Ylill o.:"lta .
Il nonno Iaaoco era scri.,ano d.i .Libri .aKK%:i: e braici e per :Jcrivec
&1 eeror:!.va di

p enne fe.tte da lui c on la cE:.nna, J.Oaudo curta a mane

rseiatento e inohioatro

apt:~olalo

u olto nElro . Uaava decorare con i lapis

rc-eso a bleu i ma.rg1ni e i. capoversm delle vnrie parti Cr)n n.o t i vi
.:leoentari geo.:n• trici d;. g.:-ande ae:r..plici t8. . Cred.o che i ouoi lib=i viano
a nc ora reperi.:eili nalle

f~iglie

ebree pi t:ig.Liancsi,ao:::~.e

~o:O!l1) :9:JI.enti

dei libri stampati 1)er corte c&.nzoni e inni;ed aggiunte nci lib.ri oneeei
reoi tati n e lle

s o ~enni t8.

e nei ouai particolari del nostro Tempi a.

A Li..vorno,oolti degl l ocacciati dalla
queJ.la Cl)muni t .J. che

e di

ri to spagnoloc

._~p~Jg na nr~l

I59I e. ricchirono

r1ua lc~1c ~po.gnolo

ve nne anche

r.. p; tigliano. NI! lle argonterJe r tate ei

le ~': ~<Pla no

REJ'AEL SERVI e di JEUDA' BAR

:.II KASTHO . rn Rom e in Italia

~CI.AEBADAI

do nazion;:. d.i

eil'li&tevano ebrei anohe prima d •1 Crietianeaimo e ne parla 11

u~::rto

"QllO

Vadis? 11

Dan·tl3 Lnt tee fooe una i po tealll Lul "Punciero in:-aeli tico 11 oecondo cui

a Pitigliano e rano ebl'ei ai tempi di Ri bbi Hakiva (cioh ai Adriano
Impora tore).
Furono r&bbini a Pi tigliano : Leone

Ca ~ t clauovo, Mo ahe

Ia.rael Urbino ,

Olper , Karoni J .s . , Funaro Roberto , Sabbadini iJarco ,Ca..-uerini DoMto ,Fiz
Arturo, Masaiah Ugo,GJ.::.ctavo

Cal~ , Diseoni , Levi

Uodclfc (vi tt ima del nazismo.

Furono Cnpiculto ; Servi A.nge l o,.:ervl Sa.Lomone ,Po;! ...~gola

~~a lcmone,:..iervi

A•

zeglio, Pu.rono coll.qbore,tori rC olombo Lazzaro , Colombo Gi.acobbe, Bemporad
Isacche,Lattcs Ieacche,.

PIIL'l'AZIO!IE
In q,.,oti ulUci aun1 , oani ooUimona """ lottom b ;p<lrilb clall'Iblla

alla TOlto. doU ' Aoorioa , por mrmtonoro Yivo :11 loBQDO nttott1vo trn 1

owpononti dollk nootm tomiBlla •
In quooto lottoro • ol Uo o.llo notinio f'QC:U:tari o looali , 11 noc'b'o
babbo ba

oootaatomonto protwJa ta

DUB

IIQ660BZI1 , aoqW.ol b

1n """ lU!l(!O>

v1 'to. c.U atudio,di lavoro, d1 rificooiono f'iloaof'ioa , d1 cod1 ta.Biono dot

aa.ori tooti

1

d1 oooco profondo dolla natura

UIJQilll •

Dclllo apunto d1 quooto o quoll'o.vvoniClCD.to , oono ooatur1t1 ponoior1 41

oooosion&lo torza ointotioa o d1 oublico profondi tb..
liol fic;li obblaco moool to ulolll11 41 quootl ponolori o qui U pubblichl.o-

mo a. tootimonianza dollo. oto.tura morale dol nooUo CCDi tore o qu.alo occ;no
d1 1mpori tum rioonoaoonca , por l '1nooana.llmto da lui rioovuto •

A lui poraiOJJO quoota mooolto. noll'80° auo aonotlia.co , oon l'aucurto

at£ottuoao d1 averlo fl'a not a.noora por ta.D.ti nnn1 , ooco nootro luoinooo

0

ciouro.

euitla.

l!ilono, 23 Ol.uano 1961
Azl60lo 1 Apulia,Alborto,S<>prio,Iblo.

comymm cm:LE
1°) Dopo la oonqulatn dolla Ubo~ , m>lla u1 pall l'Q81onovolm<>nto dooideroro •
2°) lion ortdo alla OUO""" , porchl> 1 potonU non ln voalinno o lo podine D01'TODO oolo a tOIIl" 4GB~ la pa.urc •
)•) tJn 'boJ. pll.ODO 't"'l'OO lG pt\00 t dipondo d4lla I:lOrtifiorud.ono doi IUlZioD&J.ii!JCli. Ua abbiamo troppa otoria. oullo opallo o oon osoo. Voppo orcocllo
parUoolo.ro •
4 •) lion oo porohb s1 vo(l11a o~ore ohe 11 ClOndo oio dirotto
o1v1ltA, pur oocpiondo adosi inuJ:IanG o borbnro • I prinolpi
en lc. pre.ti.oa ~ poooim o mo.la to. •

't'Orso
DODO

la
oos1 1

6•) Voric1 oho l'ummdtA ayeoao tuto orroro doi ouoi or.l.Qini , d4 clooidorarno dimontioata oe;n1 motlOria •
7•) n mondo luoinaa t lo BO J tiiO. iJlermno.t
oho in fondo oi tramu~ in omG.1'0 toaaioo •

0

porao

Ull dOlOO

BllC lab'bl'a.t

6 •) Lo cloluo1on1 oon oorto tutto oolpn poroonalo di chi lo rioevo, porohb :f'rutto d1 W'lD. proo\D1Z1ono dol tutto vana , oho U mondo o ·lo poroono ciano 001:10 oi vorrobboro o noll oooo aono •

9°) La trndio1onc loca 11 P"'OBto al futuro, 1o UDB liooa oho non ha fino.
10) W. pinao oopro.tutto 11 sonoo d1 oolodoriott. fra s1m111, ohe un clomo
DB1'U fra tutU (!11 uoc1n1 dolln to:m> •

LA lA!.JI9LIA
1•)E' porioolo o proounziono , opomro 441 mGUi.Douio le fol1o1tU. o4
b ·toll co quoll'uniono , 1n ou.1 dope ann1 o1 poaoa 41ro ell aYOmo oopport&ta la oatoua , in modo oho nol rioordo non rootino obo ooao 'buono •

2•) I aouito:ri oquilibratl. non hanno o.ltro ooopo, oho evitaro ai fiali,
oe poDBibilo, o.l.cun1 dei cal1 oho la ooo1otA ha rivoroa.to au d1 loro

por la natura 4toooa. della oooio'ta o per la inpropuonziono non oeapro
prudonziotB dai oonoiali d1 quolli •
3•) l'iooe\m pa4ro oevoro b i:lllo , riopoUo alla oovoritb. della oooictA,
la qualo par al Uo b tlDOho opoooo lDciuota o mai attot:tuooa.

n di!ILoUo b d1 fo.ro ontraro nol ouoro dol aouitori lo writll DUlle doti doi fiali, proforondo orodoro oho lo dofioionzo oiano dovuto
a calnoalia , aho a inauttioionca •

4•)

p;L~

5•) TutU aiomo lo(lllti ad UDB 04toll4 , oho 1
mlOOOOOOrl. dOVODO oontinuorla. 0 cieliorarJ.a.

pQd.rl. bomlo oominointoJ

6•) La oatoll4 della f!lllli(llia b lo(lllta da1 dobiti oho oi oontmooono
1 · Duoooooor1, a ~W d1 quolli CCiltratti voroo 1 ccu1tor1.

1
Yel'OO

7•) L'a.rmonia fcmi.Uaro dovo ooooro a mozao , oon ou1 oi troT& oazd, beno anoho nol dolore od oani oonforto •
8•) Noooua. orcoaUooo p::tnnioro ha potuto mal oopara;l"Qi clal ouoro l 1 GIJOro
doll.o. eta facicl1n, con cui eono poro.DDOCIOllto uzdto in urw. oootanto proahlara , 1Eiil.mcnto riwltB a Dio por 11 ouo bono •

9•) Ro o<Dpro oonoonnto (ll'Qto noll'anico 11 rioordo dol bono, oho ho
rloavuto dn1 l:lio aoni tori, oho m1 hnnno da.to la vita , oorrotto 1 oial
d1fott1 o pm1to dollo mio CQDOo.n.co.
IO) U vinoolo fomiliaro ~ uoom la oalvozza doll'UCI>IIi til doondooto,
inquiota o diaoriontota •
11) lllo oono lo ot!> pill &datto poropooo.ro 1 la aiOYOntii dol wnti IIIIDi
o quolla ·oooand.u. do1 BOOGAD.ta 1 duo otu in ou1 l'uomo b jd.ono d1 llluoioni.
12) La vi tB & oolca d1 deluoioni 1 ca ln pnoo d1 oaae le oana dol tu1:to.

1°) DDodioo lo. m"""ria 41 old m1 hn l.mloC>U>to a otar llllllli dal mole 1 e4
a.·oa.piro , cho oltro noi o oo~ noi, o 1 b chi ci 1mpono ool cuo potore
o oon la. oua nutor1 t&. •

2•) Chi open in D1o 1 6 piil. ricoo 41 old oi oooi'ida oolo in ob ,
1 oho ~Uo 11 booo o 11 molo olin oi ll1>tond1amo P16 du.rlo od ari tarlo solo Dl.o.

J•) Lo inVOOAZioni n1¢fioono

4•} Lo rolia16ol oono ta.nto , ca

la voritU. ~ una ool.a. •

Corcatolo. ccco

1· pion1or1 della Cal.ifom.ill ooron.vono l' oro •.

5•) F:lnohb o(llli rolieiooo prooumorb. 41 poooodoro tuttll o loi cola lll vorl ta, i l bo® oho rooa la. cua. 41ffuD1ono oo.r-.l ooporto clol QO.lo , a cui
fBD tcz:W.oro ali ooolue1vlmai o ali o(l'Olomi •
6•) Quclo forza dll. la fodo rolicioou bollc. vita 1 oe non quella oho coo:ode d4lln oortozz11 41 aver mor1 ta to lo. protcdono , ch.o otn a1 d1 oopra
doltlODdo?
7°) .Aooiotll O(lrluno quonto pub o 41a qual oho po1&
aseiciui &:.ontoncnno vivo U f'Uooo

eGOZ'O

1 llffioohb almono 1 piil.
delle tradiziono •

8•) Chi oi rivolco a Dio oon animo oontritco w11o 1 mortifioa la 41abo11oo. proCl.UlZionO 0 1 1oraoclio t oho fQ.DDO llWlCtu"' 0 ~oaro •
9•) Coroo.to oonforlo inDio o4 1Y1 aoltMto lo troYOroto •

IO) Dio oolo pub pordonoro o onnnllarc 11 pooooto 1 porchb solo D1o lo""
tJO nol cuoro o oa. tutto •
11) .n• bono ohe l 1 uotl0 e 1 popoU o1 oontano oottopooti ~ o. D1o, non pot<mdo oonooooro tutto lo locrGi •

12) L'uoao nollo. oua. pochoszn , dizaontioando chc ~ o"tato oroato da D:lo
a. luD. 1JII:lacino o ooclellc.nsa. , s1 ota oroo.ndo Dio " 1.nl::locino e ocx;d.aJ.1onZB doll •uooo •

13) D1ooO>C oho lo roli(ll.oni o1 oriontino vorco l'opiniono 1 ohn D1o hn
:tatto lo loaci 1'1oioho o morali, o cho 1 1 uomo dovo ooroa.ro d1 oonoaoore
11 pi<Q. oho pub , o oonooocndolo dna eaooryarle o aubirlo •

14) Con olin ooracaio un molVBIJio pub 11:1pluvo 11 boDi dll D1o
in Lui ?

1

opoando

15) Pro(lrltO o si"to de(lrli 41 forlo 1 porohb vi rivolgoto s old non oi laooia ~ e aa tu.Uo o oonoooo oQil1 l'ipoat:o penoioro.

16) Qaw>U orrori irrip<U'il>ili o1 O'Vitorobbo:ro, ooool'V11Zldo 1 oaui prl.J>oipi doll.B momlo divin.D., 41 ou1 1:10lti orodono 41 potor faro a mono.

17) Spero aho TOdro~o lo praUobo roliclooo, • - oooproooivo d1 qUADto
o •l. 41 \ICilDO o 41 divino • Sotto l'ulUmo aopotto non o 1lt oho una rol1g1ono 1 ootto l•oltro o 1 0 ne oono tanto , quanti oono eli um:d.ni.
18) lion o' b ClllOOioro dioonoota o pori'idio d1 obi doni(ll'04a lo roliclon~
Gl trui, opo.rlando o1o6 OOI'1e& ooc:a1s1ono d1 oauna •

19) E• rll1'0 oho uno oocnzioto , dtlvant1 all.c. DUll riooron dol voro , non
oonta ar:GI.ro.ziono por 1' ordino otabili to nol oroo.to o c:mtitudine por
:U oreatoro.

20) La ponitonsa to ritornoro 11 Dio por 1l futuro od O'Vito mootori cuoiJ
ca non pW oanoollaro cib obo b otnto •
21) Lo l oxo d1v:l.nn
nibilo ,

~

talc oo uuana , o non una oappo. d1 piocbo in:Jout&-

22) lkln roliclono fondnta oolo oulln roclono non ai roaco , porobb nan
oovravnota. la poroonall ttl ucant1 •

23) l'nto della roaiono un uoo diooroto o dubUato ooopro aho oooo booU
ad intondcro tutto J ca ad ditfido.to dollo. rociono, coco 41 oooo. nomica. dolla tode.
24) L1 1nno(JIIIlll0nto d1 Dio !Ia rooioU to D1 a1Uanni, poroM odo()UQto lllla
na.'tum UCBI14t Bl. fino dol DUO bono.

'Yor&

25) La pro~om b , ul toopo otoooo, uno oootoooiono d1 qual aho oia
looito avoro {liwto::lonto,
26) n pootiDanto llinooro, l a .,ro~oro ollo 111ilil1n nolla opornnaa o la
mioorioordia voroo 1 toni oon noocooori, per oh1 oopl,m llllo F¢" paoo,

IIASSillE

1•) Ln folloita in quooto poaoiiOOlo oullA terra o1 oompono d1 to.nto oCXJo
.WW:o •
2•) llon ~ Glla ouporfioio cho oi debbono a1ud1oo.ro lo poroono , me. in
fondo o noll'intioo oootanai.Blo •
3•) C1

00110

volOL~

nolle vito opinto Cl01'al1 oho ton o=1DQ1'0 *'>clio oho

ocm

propri..a o oono quollo oho dc.rmo 14 oortoaea n~o oooo oho

co-

robboro c3ub1tamnti •

4•) L'uooo do colo ~
oi~ oho lo 1nold1a •

s•)

~to

D4 ottoooro oib oho vorrobbo o D4 ovitoro

lion tutto ~ bcno ' n6 tutto b mo.lo •

6•} L' uomo posoiodc iD catfotto quol bono oho bn o in potomlQ quollo oho
verrobbo 1 li'Ol'Oilt l'otUz:riot3 poocioclo cU. i46. •

7•) S1 dove foro 11 booo in pura j>01'dito o oh1 lo to ol colVD61o lo ror>do JKtaaioro.

8•) Coaoordo oon dti. dotiooo oaoioto l'uooo , ca. ponoo anoho oho 1 1 UOQO
oi a porfoUibUo od he fodo in uno IOJOil1 t~ ci(llioro •
9•) L'uooo b oopooo o otto " oo=pcro quolunquo princ:\¢.o tUoootioo
o·momlo e aiuridioo o rolieiooo, ooopro oho poooa o ali OODV'eJl(lQ.
IO) Co:::lo oon un poooimo otrumcn~o non ~ fooilo fa.ro "l!~ lavoro, cool
nionto d1 bUCk""lO si hn dnllo locci ontt1vo • Pcrb anoho un ottimo utcnoilo uo icnonmto o un muUntOZl!lioneto tara. un laTOro oa.ttivo , cool como
lo loooi o1cl1or1 non 1mpod1ooono ll{ll1 uo:oini oolW(li d1 foro 11 colo.

11) Chiudoto· lo orooohio al.lo oirono o tl1 lore oanti , obo illudono oul13 torrona folioi to. •

12) Vono1 1nocr1ro nc(lli animi vootrilc. for<~G tiloootioo d1 oooottaro
quo1 cho avviooo Bonzo. nootm poooibillta d1 oa.cbictlcnti, in oodo c1a ncn
fBrO d1 W1 tltllo duo •
13) L'uoco non U oooi tiliaoro.bilo , oho non poooa oupororo ali ovo;.ti oontm.-1 o nubirll ooDGQ uan arondo ponn •

14) Ln roe:lono auido la vi to , "" non bBDto •
lonta por ota.r ~om1 ou1 buoni propoo1 U •

n•

JJOOooooria onoho lD vo-

15) Colla dcrrios1ono do1 dovorl. dollo op1r1to o1 vivo colo , OOClO o1 bror>oola prooodODdo nol balo •
16) n mondo tmdiooc , luoinaa e poi abbondono 1 ""lo spirl.to dovo ooaoro p1'0llto o torto o acmlo a1 riohim::d. della llfl!BUD&iono e doll•oraoaUo,

oho oott¢'o= <11 acor proprio tri bolODD la vi t.. no(lli 1nDri tabll1
ineuoooaoi •

I7) lblln vi t.. n1 o1 oopott.. piil oho non o1 dovrobbo ,

18) Dono opororx\o , 1'_,. o1 ""'tto nollo ci(Jliori ocmlll.Bioni d1 rioovoro 11 bono •

19) 11 donnro b ll (lrCJldo traditoro d1 O'.li i l lllOlldo o1 acrvo por i l IOlSle,
20) Uolla vitn oi hanno sodd11l£nz1oni o deluci oni, oonne noo::nm rc.p,orto frll i ""'riti o claooriti o l 1 ooito ,

21) llG o,:,>1 IOlSlo J.lllb doriYnrO un CQGCior bono , OClOo dGl volono pull aol'coro 1G (lUOl'i(Jiono •
22) L'wilta vcle<> viii doll'oracclio •
23) La. aa.mt"toriotiOB tltlfma 0 l 11opotonea a ota.bili rtJ tutti 1 f'a tti oho
oi riauo,rdono o la nooo:Jo1 ta d1 1opo.roro a :f'ar eli nocoo!Ji tU ri.rtU •

24) S1 pub oonnilinro i l cuoro oon i l oorvollc o con lo buon8 oduonniono , o tal.o b quolla. oho riapotta o non o:l. impono •

25) Chi pull oonooco:ro lo cooo oho oo.rcnno ?
26) Chiolli o.l condo cono poooibilo o lrV1'0i racaiunto i l moooiDo dol - 1
dotJidori •
27) lion lo i'ncilitooioni , otbbono lo ddificol ta oootrincono o lottaro
o w'..nooro o f'nroi forti o propurati o O!lpnoi Dlla. vi to. •

26) Coco orro. 1' uooo , abo oi oonf'orta. d1 opornnza. piuttooto oho d1 roal ta.
29) Irl pita. buono oho non fa oalo , au®l!l oo n on £a. U
U bono od o.nclle U malo •

bc.."lG ,

oho old f'a

30) Lo BO<l4l.Ustiono d1 un biaOOJO , (Ji<>VIl n OW. ln provo. ,
31) Chi bo·oto la toota oontro i l aranito llOD pub mtoro eli ooniro un
doloro , m dwo colo rioordtLro , por non batteroola pita. oa ptN •

32)

n

Iillllo ~ irroporabilo 1 olldo oonviono aotono1'001lo ,

33) lion c•o 1n1'ol1oo pt.il (ll'ODdo , d1 ohi bo trollooroo 1o 'rita il>u~
to a ob o B(ll.1 Al tr1 •

34) lion oopirato a ,,._.......,
35) lion ooo(Jl1oto a

pro

llOD

aaootol:x>nto o i'atioooaconto CUS<~=to i

doll 1 utilo , ocmtro i l (Jiuoto ,

>•) lcwlio

36) Oh1 prondo 1c vornlco

por lB aootanza ~ uno ooloooo 1 ca la vomioe

pur oorro per oonco1"f'nl"' •

37) Soiocco pure

~

chi n

a oOW>la ad

~

la ocd.onoo o

DOll

wolo

l.m!>:U'= la wrn OQllion:::> o!1o b dollo opirito ,
38) LB ooiczma pub oubiro lliUtal:ldnti o intoc;=noni, mcntJ:oo lo opirl.to
b oo=~pro (lUOllo nci ooooli o d1 bonofioio incctimabUo •

39) Chi c1 crouo fUrbo , fn tzopJ;O <lOCOC,JlC1lOnto oullo in..."Ui'fioionzo ol-trui •

40) !Iooouno potr/1 oni di1'o , oo Din mot:J.io qucl o!lo

i)

otnto , cl1 quol

oho om doo14orato •

41) 14 vitn cd. porao ooocpi cl1 quonti hanno orrato , opinti oolo dal

mlzoacaio doi oucoccoi •
42) 1lo oooroa opiniono docJ.i uotlizll. o!lo hn:mo larco 1l oonoo dollo oooo
d1 quooto mondD por tromo poroo:>oli va::>.tO!l{li, qu::Dto hanna oorto i l
oonuo 41 une morale cupori.oro, oho oo 113n dt tJVtmtacai , non dA nca:lOJIO
utili,
43) 14 onoio ooorooo6no l'III!IDrO ,
44) Dlffidoto doll'ncioioio bocat o oulla oomroni= ,
45) UnG oo.ttiw oocoionza trove. in c~ la punidono , oootcmtaDdo qwmto poco vontacaio ai rionvi dal colts.tto •
46) LA TOritb •""" 1 t:l1 errori infioiti ,
47) U pii& dollG vitn DOll b cho i'lmtnoic 0 iJIGIDI10 JO downdo ooot:J.iob ooG].io foDJBrOi ov~lo oooo oho e.clololooono 1' Bllico.

1"0 ,

48) So""" idcalo ,

11011

oi vivo ,

49) llollo • 1cpororo do6U arrori al trui ,

SO) L'u.omo 0 un ooooro apooao nooioo di co etoaao

p doali oltri auoi

o1m1l1 •

51) Ill tutti cJ.1 DDOri delle poraono , 1l pii& poo011to • la (ll'Bti-illo,
52) l'olioo obi nan oi aapottn llionto da nooouoo ,
53) Coonidoro l''""JUI' cho oorro l'eoooro pii& ~o cl1 quooto r.>ondo ,
porohft OOCUO 14 v1B dolla minor fatiOG 1 CO non a i'orzata divo:roamonto.

54) L'l.D(Jrati tudino ~ un dobi to ohiJ pooa troppo o non ol pacn •

55) La riduoie in ~ , qUBBdB DOll b infetU&douo oororo neUe vi t..,
uooe dzmncroia. la. mocleoUo , oho fo. oocndoro 14 otcooo. o.1 d1 aotto
del oorito •
56) ~to pill o1 o1 oonto nttooooti cl.la vito , Qlltllldo pill onoo rloolm l'uot::IO eli Uolooa~c a di bcnoosoro •

57) llo lo rlfloODiooo Qiutooco alla p:roparoalono por 11 ~ ,sl
potrobbo almtcmonto rioorroro ad oooa, oooo inaoannno i filocoti.

50) Lc. vlta U aoollo un.1 ·rom oocotrn , oao dc::on , a. chi la vivo ,
oopcri onoo. uUlo pozo la JIQOO dollo opiri to •
59)

c..,.,

O!'idono

1 o:>polli, Olldooo vivondo lo illusioui 1 inl"llldi-

coono o oi diloauono 1 ca. dona.uo poco , cho

~

im_!Q.(lnbilo •

60) 11n°cleta di apollo fo oodorc: o~ dooidorlo :i.Dooddiofatto 1 0\'voro bo.a~ pcaso.ro oho oi tratt.o d1 OG;lplioo rinvio u.d al tra vol tn ,
pill fo.oile o I)Olloibilo, """"" ponGIU'O abo 11 uooidorlo rooto:ril """
pe...'"'?QtW'l Uluoiono •

61) La via dirlttta , """" oompro e buon porto.
62) La. tortlQ vo.lo , oo o.iu~ ln oootcmza. o non oltrli»nti
63) Su qlll>llto illllllioDi o foloi tt. ci pooac o oi tiona la

""""""'.

O...'"Oduli tb

64) La paaa doll' aDil>o o quol.la f'aciliaro val(!CilO pill ~:1. aucooooi,
od anoho docl1 invantunli 1nrr'.1COcoo1 •

65) (luc.wlo "ooorro

r1pr:u'SI'O 1

o:l. facola oonza. turio3 nO 1'CD:nr'.l.oo ,

66) !losoW>O pub taro ooool)llaCOnto ou
o da*aronti inoontrol.latili •
67)

oammc

oio

~ DOlo pollrono eli quol poco -

abo dipondo da.(;l1 cltrl

dip<JD<lo oocluoiv=onto

do~.

6!1) n moDdo ootl:linn oulla oua otrodl> 1 oar!4 """ ot:rcda cboaliotn,
ma oi oocuo f'at:lllmonte •
69) So uno 4oo1do di taro uno (lita in viote .U. tccpo boll.ll,
la. prondo co , Gonoo oobrollo , trovu il tomporalo •

DDn

70) Ch1 non a'bBcUa noUn T1 te. ? 1!o. o1 dcwo ooao~'O pronti
ta.J.oe lo oonooguonoo GensG troppo oruaoio •

COP.i)()1'1-

t1

oo

71) DooDUDO di 1101 • 8CIOYZO di oolpc> 1 """"""""" ~ doriDitiVDIIIOilte

roiotto.

5•) lprlli

72) L'Uoao cd.vilG non vivo

1

co. o1 uoc14o lontacooto •

73) lion tutto lo rov1oo clil,lOZI<IollO cll>cU IJCC<!Gti 4oo1d""'- , mo 1o caecior
J;Urio oortoma:to o1 ,

f4) Dol 4ooorto eli 'fion proo1ooa onobo l'aoq"" , ohe DOl'Cillclon·to
Ci Bpp1"0ZM

DOD

•

75) L 'iG~Ql"QDZ!'. o 1 1 1ntoroeoo poosono oondurrc fuori otra.tl.:l •
76) LG oooiotA
77)

n

DOD

1aao1n mai oolo , ol>i oi rl.wlce onoo\Gi:lonto a loi,

l::lODdo OOOJC lo. D\n otJ.o~a.

t

mG

1 1\lOCO fOZCIIl lo to.~ Dol riooi'do

clo(lli ovcnti ,

7!1) L'"""!.moo

DOD

-aoo

i l oompito dollo poro- ,

79) ll1anto ~ migllore iD quooto ' f i - di lo'IO"'!t oho oppl1ooroi a ooae
]1<'.1'tiool11....,...to (ll'Oil1 to ,
60) LG

ooa;prenoiODO

poz"loto b i l m r,Uor lo(lDDO b:f> lG aonto •

PE!!SOIIALI I: yA!lir:

1°) ~to volto llo rooo c;l'll!lio a Dio , oho l'i lla <Into ua'illflliiZi<>
e ·una. v1 ta 4!1f'fio1lo , obo c! ha incoc;nato c ~to la fox-..o eli vincoro
col to cl1f'fiool tQ o t:t1 h3 oontu:pl.io.sto 1ll Gioia dol bono , o!lo poi 1n
vita l'i 11.:> ol<>r(li to •
2o)

non

U lltlioo 4oali oniJ:;lc!.U oho compom

1.111

o.:mo 41 rozoo, montre

petrobbo ~ lo. otoa~ 00:00. oollov.n-o quolobo ciaori& u;L'1D3 • Potrrcbbc iuvooo ~~oroi W:l owno bouta.r<lo, oho non trO'Vol ~'Q;,lO por
1.a. cue. blutt.omzc • Allom ai oho COll ali ~co.li •
3°) Coa:l noll '1nf'DDB1a. :oottovo nol oalvc.dc:i'..:.io lli oooci~J 1 cclclo:rolli
riopnrd.nti , cool ho oorbcto col ouorc lo cooo buono c queUe :Calco

o oattivc •
4 •) Do:l o1 l/Cl.'COn'O

1.n'l

'f'ita intom o 1\UlGl , oonzo trovc.ro qual.olw

inoill::J.lX).

5•) Se ho visto i tlioi nocdai oa.doro CJala.mcnto noUo loro ctooco rot1
aeaiow."O d1 r.oll ever od. tlooiC.cra.to 11 oclo , 4i cui uono a tat! colpi t1.
6•) S1 rioord.:> wlouoUorl. 1.1 bono o oi vorrobbo ~ipud1a.."O 1.1 =l.c wc.bo
nol ricordo •

7•) Qu,cnt1 ~ foraano la traoB dolln vit~ I non no apoaziO!!lO noco'IOIno t.Jcl., po1'Cl:W oi co ca1 oho pordi t::::. ci i'o •
8•) Dolla vita m1 ocm i"mtto leGOJ , di non dovor nullo. a 11o3n-..mo o non
-t~ roc1JrOc1tU <In tutti.

9•) Go l"i.mmalc.oci cl.ln rocooCJlO.Ciono , c.vrc1 O!lohe

1.1Dil

ootf'ororuto. di

pill o -prlo p>r c.>too. l'i11 •

IO) Quooto llo l.mpcrtlto nollo vita o ponoor prlo<> o non pontiroi poi.
r:: non oruocic.roi doal1 OTcnt1 o Uo{!l1 arrorl. 1 c non ohic.:lC..."'' el'l'¢r1
1 tutti oho non. honno da.to l'ait? cpcro.to •
11) Bo f'cdo o bicocno <11 cluatizio. , oobbono oib opooao inoroopi 11
l:1b'bro c:loll11 eonW p..""''.tion •

12) QIWldo rlcooo ad ovi~""" lito , no (lt><lo iufinita;Jonto ooco c11
ba t~ta vinta. •

tmL\

13) II<> can- proforito la limitotn oooodit& n1 bcni eli n">lo aoqu:l.cto.
14) Lll p:udcn.,. , piO. oho la oonocoo=, bs. i!lqlodl. to oho i fUo>bi c1
prondooccro nolle lot"O roti •

16) La mi4 'Vi ttl ~ ct~>to. um rottoelia , lottatll con ce&roi mcnoi o
difficol 'Va. , o ou,poro.tn vi ttorlooa!nCnto f oc. cioocxx con
pcrtc in oama o quin41 011ttivo (liu<l.i"*o 11 cl.o (l1udioio DOD vale C>bo
por mo.
o~ntro ~di

17) i'loD lli po.r looUo , oho qu:>l.OUZI<> D1 porcoUa d1 d1ol)01'Z'O dol tompo
al.trui, dopo cworlo icpoOUlto oouODBUD.lconto por un dotozaintl.to coopo.
18) llo llWto UD3 T1to fortUD.>to , porobb ho c:oduto piil boao , oho ZIOD
aroooi dcoidcr:::t.to •

19) LB w..nomaiono DllOYil ao:;uo la liDOO dol J:IDCl)ior utuo 1 DOiltro por
no1 om lc. linc8 del dovoro •
20) '11vl.a::lo u..un terra U piil pooaibUa , in l)c"\00 oou DOi otoooi o oon
c;l1 c.l ~::-1 o!.llili •

